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ملخص

تناولت الحديث في ىذا البحث مفيوـ االحتماالت العقلية ،فػي اللةػة واالالػط ح ،والع قػة بينيمػا،

ثػػـ قتػػمت البحػػث ثلػػص ث ثػػة فالػػوؿ ،ولاتمػػة ،فالفالػػؿ ايوؿ نػػاف الحػػديث فيػػو ػػف ن ػواع االحتمػػاالت
العقليػػة وموقػػؼ العلمػػا ،منيػػا ،وطػػا ،فػػي مطلبػػيف ،ايوؿت ػػف ن ػواع االحتمػػاالت العقليػػة ،والثػػانيت ػػف

موقؼ المحدثيف حياؿ االحتماالت العقلية ،وىذا ما لـ طد حدا شار ثليو مف قبؿ ،ووطدت ف المحػدثيف
حياليا ث ثة اتطيات ،فاالتطاه ايوؿت تمثؿ في الحافظ ابف حطر ،وابف حزـ الظاىري ومف تبعيما ،ومػف
المعاال ػريف الشػػيع ابػػف ثيمػػيف ،واالتطػػاه الثػػانيت تمثػػؿ فػػي اامػػاـ النرمػػاني ،والعينػػي والع مػػة حتػػف

العطػػار ،واالتطػػاه الثالػػثت تمثػػؿ فػػي الشػػيع النشػػميري ،والشػػيع بػػد النػريـ اللاػػيرص و مػػا الفالػػؿ الثػػاني
فتحدثت فيػو ػف االحتمػاالت العقليػة فػي التػند والمػتف ،وطػا ،فػي لمتػة مطالػن ،ايوؿت نػاف ػف لبػر

الواحػػد واالحتمػػاالت العقليػػة ،والثػػانيت االحتمػػاالت العقليػػة فػػي ااتػػناد ،والثالػػثت االحتمػػاالت العقليػػة فػػي

المػػتف ،وال ارب ػعت االحتمػػاالت العقليػػة فػػي التػػند والمػػتف ،واللػػامست ا ػوابط قبػػوؿ االحتمػػاالت فػػي التػػند
والمػػتفص و مػػا الفالػػؿ الثالػػثت فتحػػدثت فيػػو ػػف روايػػة الحػػديث بػػالمعنص و ثػػر االحتمػػاالت العقليػػة لػػص

ايدلة ،وطا ،في ربعة مطالن ،ايوؿت ف رواية الحديث بالمعنص مف بان االحتماالت العقليػة ،والثػانيت
ػػف ااطمػػاؿ فػػي اللفػػظ مػػف طيػػة االحتمػػاالت العقليػػة ،والثالػػثت ػػف االحتمػػاالت العقليػػة واالاػػطران،

والرابعت ف ثر االحتماالت العقلية لص ايدلةص ثـ لتمت البحث بأىـ النتائج والتوالياتص

الكممات المفتاحية :مفيوـ االحتماالت العقلية ،موقؼ المحدثيف منيا ،لبر الواحد واالحتماالت العقلية،

رواية الحديث بالمعنص ،ثر االحتماالت لص ايدلةص

The modernists ’position on mental possibilities
in the study of the Hadith
Abstract
"The study has discussed the concept of mental probabilities "lexically and contextually
and the relation between them. This study had been divided into three chapters and
'conclusion. First chapter discussed the types of mental probabilities and the scientists
opinions. It had been divided into two sections. First section discussed types of mental
probabilities and second section discussed the modernists' vision. There is no previous
studies had discussed this matter. I found that the modernists had three directions. First
direction represented by Al Hafez Ibn-Hajar, Ibn Hazm Alzaheri and their followers and the
* مدرس ،نلية الشريعة والدراتات اات مية ،قتـ التفتير والحديث ،طامعة النويتص
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contemporary scientists/ Ibn Othaymen and the second direction is represented by Al Imam
Al Kamani, Alainy and the great scientist: Hasan Alattar. Third direction represented by
Alsheikh Alkashmeiri and Alsheikh Abdulkarem Alkhudair. Second chapter discussed the
mental probabilities in the consequence and text. It included fifth sections. Third chapter
discussed the narration of hadith by meaning and mental probabilities effect in the
evidence. Conclusion of study focused on the important results and recommendations.

املكدمةص

الحمػػد ار رن العػػالميف لػػص مػػا ليػػـ و لػػـ مػػف العلػػـ مػػا لػػـ نعلػػـ ،والالػ م والتػ ـ لػػص ليػػر للقػػو محمػػد النبػػي

اينرـ ،المبعوث ثلص تائر ايمـ بالشرع ايقوـ والمنيج ايحنـ -اللص ار ليو وآلو والحبو وتلـ -وبعدص
فػ ف الػػدارس لعلػػـ الحػػديث يعلػػـ ف الحػػديث مػػف حيػػث ثبوتػػو مبنػػي لػػص اليقػػيف ،و الظػػف ،فلػػيس فػػي لػػـ الحػػديث قطػػع

ويقػػيف ثال فػػي الحػػديث المتػواتر ،والمتػواتر قليػػؿ طػػدار ونػػادر ،فػػي نظػػر ابػػف الالػ ح والنػػووي ومػػف تبعيمػػا(ٔ)ص ثال ف الحػػافظ ابػػف

حطر تعقػن ذلػؾ فػي النزىػة معلػ ذلػؾ؛ بأنػو نشػأ ػف قلػة اطػ ع لػص نثػرم الطػرؽ وحػواؿ الرطػاؿ والػفاتيـ المقتاػية ابعػاد
العادم ف يتواطؤوا لص نذن ،و يحالؿ منيـ اتفاقا(ٕ)ص

و ما اآللر فحديث اآلحاد ،فةالن المرويات الحديثية ىي مف اآلحاد ،و ندما يحنـ لما ،الحػديث لػص الحػديث بأنػو
الحيح ،فيذا يعني ف ىناؾ احتماليػة طيػدم فػي الػدور ىػذا الحػديث ػف النبػي ،وحػيف يحنمػوف بالاػعؼ لػص حػديث مػا،
فيذا يعني ف احتمالية الدوره ف النبي قؿ ،و اعيفةص

فمػػث رت حػػديث ربػػا ي و لماتػػي ااتػػناد ،فيػػذا حػػديث آحػػاد ،مػػع افت ػراض اػػبط رواتػػو و ػػدالتيـ ،ل ػ راو واحػػد

اػػعيؼ الحفػػظ ،فػػيحنـ لػػص ىػػذا التػػند بالاػػعؼ ،مػػع نػػو ال يلػػزـ مػػف الشػػلص الاػػعيؼ الحفػػظ ف يلطػ  ،بػػؿ ىنػػاؾ
احتمالية ال بأس بيا ال يلط  ،ولنف احتمالية لطئو نبر ،لذلؾ يحنـ لص ىذا الحديث بالاعؼص
ونذلؾ يقاؿ ف التند الذي طميع رطالو ثقات حفّاظ ،فاحتمالية لطئيـ قؿ ،واحتمالية الدقيـ
بالالحة لص التند ،و بالتالي لص الحديثص

لػص ،لػذلؾ نحنػـ

أهنية البححص

التػند نػد ىػؿ التػػنة مػف الػديف ،ولػوال ااتػػناد لقػاؿ مػف شػا ،مػػا شػا ،نمػا قػاؿ ابػػف المبػارؾ رحمػو ار(ٖ)ص وتترنػػز

ىمية البحث في النقاط اآلتيةت
ٔ -تظير ىمية الدراتة نثر في ايتانيد والمتوف التي تحتمؿ نثر مف احتماؿ ،فيي في ذاتيا ليتػت قطعيػة الثبػوت
وال الداللة ،فينا نطد لما،نا ياعوف نثر مف احتماؿ للوالوؿ ثلص المرادص

ٕ -ثقػرار االحتمػاالت العقليػة نأحػد المرطحػات لتقويػة التػند و المػػتف ،و ردىمػاص وال يتػأتص ذلػؾ ثال بعػد اتػتقرا ،،نمػا تػػيأتي
بيانوص
ٖ -قبوؿ الري والري اآللر ما داـ ف النص يحتملوص
ٗ-
٘ٛ
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ثر االحتماالت لص ايدلة ،بعد ثقرارىا نأحد المرطحات ،باوابطص
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مشكلة الدراشة.

ترطع مشنلة الدراتة ثلص مور منيات

ٔ -الوقوؼ لص المراد مف االحتماالت العقلية ند المحدثيفص
ٕ -التوفيؽ بيف المانعيف والمطيزيف ل حتماالت العقليةص

أهداف الدراشة.

تيدؼ الدراتة ثلص دم مور منيات

ٔ -ثظيار ااشناؿ في قبوؿ االحتماالت العقلية وردىاص
ٕ -الوالوؿ ثلص دليؿ راطح يطمئف القلن ثلص العمؿ بوص
ٖ -ثقرار االحتماالت ند فقداف القرائفص

الدراشات الصابكة.

لـ قؼ لص مالػنؼ وال بحػث بيػذا العنػواف فػي المالػنفات الحديثيػة ،لنػف بالبحػث فػي الشػبنة العننبوتيػة ،وطػدت

بحثا بعنواف" االحتماؿ و ثره في االتتدالؿ" نشر في مطلة مؤتة للبحوث والد ارتػات ،طامعػة مؤتػةص ثال ف ىػذا البحػث فػي
الوؿ الفقو ،وال

قػة لػو بالحػديثص حيػث ثف االتػتدالؿ نػدىـ ال يتوقػؼ لػص التػنة فقػط بػؿ يشػمؿ ااطمػاع والقيػاس

والمالالح المرتلة وغيرىا بعد نتان ارص
مههج البححص

تحديد مفيوـ االحتماالت في اللةػة واالالػط ح ،وبيػاف موقػؼ المحػدثيف منػو ،وذنػر نمػاذج االحتمػاالت فػي التػند

والمػتف ،و ثػر ذلػػؾ لػص االتػتدالؿص ىػػذا مػع تلػريج ايحاديػث تلريطػا ناديميػػا ،بػذنر النتػان ،والبػػان ،والطػز ،والالػػفحة
ورقػػـ الحػػديث ،واالنتفػػا ،بػػو ثذا نػػاف فػػي الالػػحيحيف و حػػدىما ،مػػع ػػزو ايق ػواؿ ثلػػص قائلييػػاص بػػذنر المرطػػع والطػػز،
والالفحة بيف معنوفيفص

خطة البحح.

اتبعػػت فػػي لطػػة البحػػث ف طعػػؿ لػػو مللالػػا بػػاللةتيف العربيػػة واانطليزيػػة ،ومقدمػػة نػػاف الحػػديث فييػػا ػػف ىميػػة

البحث ،واشناليتو ،و ىدافػو ،والد ارتػات التػابقة ،ومػا اػافو البحػث ،ومنيطيتػو ولطتػو ،وتمييػد وتحػدثت فيػو ػف مفيػوـ
االحتماالت العقلية في اللةة واالالط ح والع قة بينيما ،و قدت فيو ث ثة فالوؿت
الفصل األول :أنواع االحتماالت العقمية وموقف العمماء منيا.
المطمب األول :نواع االحتماالت العقليةص

المطمب الثاني :موقؼ العلما ،مف االحتماالت العقليةص
الفصل الثاني :االحتماالت العقمية في السند والمتن.
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المطمب األول :لبر الواحد واالحتماالت العقليةص

المطمب الثاني :االحتماالت العقلية في ااتنادص
المطمب الثالث :االحتماالت العقلية في المتفص

المطمب الرابع :االحتماؿ العقلي في التند والمتفص

المطمب الخامس :اوابط قبوؿ االحتماالت في التند والمتفص

الفصل الثالث :رواية الحديث بالمعنى وأثر االحتماالت عمى األدلة.

المطمب األول :رواية الحديث بالمعنص مف بان االحتماالت العقليةص

المطمب الثاني :ااطماؿ في اللفظ مف طية االحتماالت العقليةص

المطمب الثالث :االحتماالت العقلية واالاطرانص

المطمب الرابع :ثر االحتماالت العقلية في ايدلة ص

وخاتمة فييا ىـ النتائج والتواليات ،ومالادر ومراطع البحثص
التنهيدت مفهوم االحتناالت العكلية يف اللغةص
االحتماالت العقلية منونة مف شقيفت ايوؿت االحتماالت ،والثانيت العقليةص ولنؿ منيا معنصص
(ٗ)
ِ
ا
َالػؿ
يـ َوال ُـ ْ
األول :االحتماالت ،مشتقة مف (حمؿ) وىو في ايالؿ مالدر احتمؿ الشي ،بمعنص حملو ص فا ْل َح ُ
اَ ،وا ْلم ُ
وِ
َح ِملُوُ َح ْم ر (٘)ص
ت ال اش ْي َْ ،
احد َي ُد ُّؿ َ لَص ثِ ْق َ ِؿ ال اش ْي ِ،ص ُيقَا ُؿ َح َم ْل ُ
َ

ويطلؽ ويراد بػو االرتحػاؿ والتحػوؿ مػف مػوطف ثلػص آلػر ،يقػاؿت احتمػؿ القػوـ يت ارتحلػوا( ،)ٙنمػا يطلػؽ ويػراد بػو
ُ
()ٚ
الطػواز واامنػػاف الػػذىني ،يقػػاؿت احتمػػؿ ايمػػر ف ينػػوف نػػذا ،يت طػػاز  ،نمػػا يطلػػؽ وي ػراد بػػو الةاػػن ،يقػػاؿت غاػػن ف ػ ف
حتص احتُمؿ و ُِقؿ()ٛص

وقد اتتعمؿ القرآف النريـ لفظ االحتماؿ غير مرم لص معنص حمؿ ما ظُػـ مػف المػأثـ ،للداللػة لػص ظػـ الطنايػة
()ٜ
احتَ َم َل ُب ْيتَا ًنا َوِاثْ ًماا ُم ِبي ًناا[النتػا]ٕٔٔ ،ص ويطلػؽ
يئ ًة أ َْو إِثْ ًما ثَُّم َي ْرِم ِب ِو َب ِر ً
وقبحيا ص قاؿ تعالصت َ و َم ْن َي ْك ِس ْب َخ ِط َ
يئا فَقَِد ْ
ويراد بو ا لعفو ف الملط وااغاا ،ليو ،يقاؿت احتمؿ ما ناف منو ،ي غاص ليو و فا نو(ٓٔ)ص
ثذف ،فاالحتماؿ في اللةة يطلؽ ويراد بو معاف دم منيات ااقػ ؿ ،والتحػوؿ ،واالرتحػاؿ ،والطػواز واامنػاف الػذىني
– وىو المراد بو في بحثنا ىذا -والةان ،واقتراؼ ااثـ ،والعفو وااغاا،ص
وفي االصطالح:
نافيػا ،بػؿ يتػردد الػذىف فػي النتػبة بينيمػا ،ويػراد بػو اامنػاف الػذىني)(ٔٔ)ص
رفو الطرطاني بقولوت (مػا ال ينػوف تالػور طرفيػو ر

يتتفاد مف حد الطرطاني ل حتماؿ نو بارم ف تتبع اللوازـ العراػية فػي ماىيػة الشػي ،المحػدود ،وىػو مػا يعػرؼ بالحػد

الرتمي ،ويتامف الحد اللفظي المعبر نو باامناف الذىنيص

وذىن مف المعاالريف الدنتور بد الطليؿ امرم ثلص ف االحتماؿ لو تعريؼ با تباره مالدرا ،وآلر با تباره اتـ مفعوؿص
ٓٙ
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فالذي ىػو با تبػاره مالػدرات (االحتمػاؿ با تبػار لفظػو بػارم ػف قبػوؿ الداللػة بػورود ممنػف معنػوي مقابػؿ بمثلػو و
مثالو يتردد الذىف فيما بينيا ند دـ دليؿ الترطيح)ص
والػػذي با تبػػاره اتػػـ مفعػػوؿ ىػػوت (الممنػػف المقابػػؿ بمثلػػو و مثالػػو والػػذي يتػػردد الػػذىف فيمػػا بينيػػا نػػد ػػدـ دليػػؿ

الترطيح)(ٕٔ)ص

الثاني :العقمية.

نتبة ثلص العقػؿ ،والعقػؿ فػي اللةػةت مالػدر قػؿ يعقػؿ قػ ومعقػوال ،وىػو نقػيض الطيػؿص فػالعيف والقػاؼ والػ ـ الػؿ واحػد

منقػػاس مطػػرد ،نمػػا قػػاؿ ابػػف فػػارست يػػدؿ ظمػػو لػػص حبتػػة فػػي الشػػي ،و مػػا يقػػارن الحبتػػةص مػػف ذلػػؾ العقػػؿ ،وىػػو الحػػابس ػػف
ذم ػػيـ الق ػػوؿ والفع ػػؿص ويطل ػػؽ ل ػػص الحط ػػر والني ػػي ،والدي ػػة وت ػػمي ب ػػذلؾ؛ يف ااب ػػؿ نان ػػت تعق ػػؿ بفن ػػا ،ول ػػص المقت ػػوؿ ،نم ػػا ق ػػاؿ
ايالمعيص و اقلة الرطػؿت الػبتو ،وىػـ الق اربػة مػف قبػؿ اين الػذيف يعطػوف ديػة مػف قتلػو لطػأص ويطلػؽ العقػؿ ياػا لػص الملطػأ،
والحبؿ الذي تعقؿ بو الدابةص والعقاؿت ظلع يألذ في قوائـ الدابةص والعقوؿت بالفتح الدوا ،الذي يمتؾ البطف(ٖٔ)ص
وفي االصطالح:

رفػػو الطرطػػاني بقولػػوت (العقػػؿ طػػوىر مطػػرد ػػف المػػادم فػػي ذاتػػو ،مقػػارف ليػػا فػػي فعلػػو ،وىػػي الػػنفس الناطقػػة التػػي

يشير ثلييا نؿ حد بقولػوت نػا ،وقيػؿت العقػؿت طػوىر روحػاني للقػو ار تعػالص متعلقرػا ببػدف اانتػاف ،وقيػؿت العقػؿت طػوىر
مطرد ػف المػادم يتعلػؽ بالبػدف تعلػؽ التػدبير والتالػرؼ ،وقيػؿت العقػؿ والػنفس والػذىف واحػد؛ ثال نيػا تػميت قػ ر لنونيػا

ذىنا؛ لنونيا متتعدم لإلدراؾ(ٗٔ)ص
نفتا؛ لنونيا متالرفة ،وتميت ر
مدرنة ،وتميت ر
و رفػػو النفػػوي بقولػػوت (العقػػؿ ىػػوت العلػػـ بالػػفات ايشػػيا ،مػػف حتػػنيا وقبحيػػا ونماليػػا ونقالػػانيا)(٘ٔ)ص و لػػص ىػػذا فيػػو

مرادؼ للعلـص

وبنا ،لص ما تبؽ ،يمنف اتتل ص مفيوـ ل حتماالت العقلية بأنيات بارم ف شػي ،ممنػف متػردد فػي قبولػو ذىنيػا

لوطود مقابؿ لو ،لص تبيؿ الوىـ والطواز ،و االقتاا ،والتاميف ،لفقداف الدليؿ المرطحص

فالعقؿ آلة اادراؾ اانتاني يفرؽ بيف حقائؽ المعلومات مػف لػ ؿ مػوازيف فطريػة ،وقػوانيف يحالػؿ بيػا االتػتدالؿ

لص المدلوالتص وما داـ ف بحثنا دائر حوؿ االحتماالت العقلية في حظ نو ال مدلؿ للعقؿ في ايمور اليقينيةص
وتنمف الع قة بيف المعنص اللةوي واالالط حي في نوف الػدليؿ ُيِقػ ّؿ ايمػور التػي يحتمليػا ويتقلػدىا بتاػمنو ثياىػا
واقتاائو ليا ،ثذ ناف طائ از في االتتعماؿ ف يحتمليا()ٔٙص
الفصل األولت

أنواع االحتناالت العكلية وموقف العلناء مههاص
تأتناوؿ في ىذا الفالؿ الحديث ف نواع االحتماالت نما وردت في ن ـ ىؿ الحديث ،وموقفيـ مف ذلؾص
املطلب األولت أنواع االحتناالت العكليةص

ذنر الدنتور موتص شاىيف الشيف رحمو ار في التنة والتشريع في تعليقو لص اطتياد الرتوؿ  ف طميور العلما،

اجمللة األردنية يف الدراشات اإلشالمية ،مج ( ،)11ع (2020/1442 ،)4م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5

ٔٙ

Published by Arab Journals Platform, 2020

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 16 [2020], Iss. 4, Art. 3

موقف احملدثني مو االحتناالت العكلية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لص ف النبي يطوز لو ف يطتيد و نو اطتيػد فعػ صصص (نعػـ نقػوؿت ثف الرتػوؿ  ذف لػو باالطتيػاد واطتيػد ونعػـ نقػوؿت
ثف بعض اطتياداتو لـ تالادؼ الالوان ،لنف يف حنـ ار تعالص في ايمر الذي اطتيد فيو محمد  ولـ يالن؟)
ثـ ذنر نواع االحتماالت العقلية حياؿ مثؿ ىذه المتائؿ ،وذنر ربع احتماالت وموقفو مف نؿ منيات
ٔ -ما الا ينوف ار تعالص حنـ فيو ال رص وىذا باطؿ ،فنؿ شي ،نده بمقدار ،وإِ ِن ا ْل ُح ْك ُم إَِّال لِمَّ ِو[اينفاؿت ]ٙٚص
ْٕ -ف ينوف ر تعالص فيػو حنػـ ملػالؼ لمػا حنػـ بػو محمػد  ،فيتػرؾ َ -طػ اؿ َشػأُْنوُ  -حنػـ محمػد  تػاريار لػص ايُ امػة
ويوقؼ حنـ نفتو  ،وىذا وااح البط ف ،ا
يف محمدار  في ىذه الحالة ينوف ُم َشِّر ار غير شرع ارص

ْٖ -ف ينوف ر تعالص ُحنـ ملالؼ لما حنـ بو محمد  باطتياده ،فيعدؿ تبحانو حنـ محمد  ليوافؽ حنـ ارص
ْٗ -ف ينػػوف ر تعػػالص حنػػـ موافػػؽ لمػػا حنػػـ بػػو محمػػد  باطتيػػاده ،و بعبػػارم دؽت ْف ينػػوف حنػػـ محمػػد  موافق ػار
ِّ
نمػوُ المشػيور ،فقػاؿ لػو رتػوؿ ار
لحنـ ار ،ومثؿ ذلؾ قولو  لتعد بف معاذ حيف ُحن َػـ فػي بنػي قريظػة فَ َح َن َػـ ُح َ
ت «ح َنمت ِفي ِيـ بِح ْنِـ ِ
ار ِم ْف فَ ْو ِ
ؽ َت ْب ِع َت َم َاوات»()ٔٚص والحاالؿ الذي يطن اايمػاف بػو ف ر تعػالص حنمػا فػي
َ ْ َ ْ ُ
()ٔٛ
العباد ،ىو شريعتو في راو ص
يتػػتفاد مػػف ىػػذا الن ػ ـ ف االحتمػػاالت العقليػػة منيػػا مػػا ىػػو باطػػؿ وال يمنػػف قبولػػو بحػػاؿ مػػف ايحػواؿ ،وذلػػؾ مثػػؿ
احتماؿ ملالفة حنـ الرتوؿ لحنـ ار ،ومنيا ما ىو مقبوؿ وذلؾ نالمثاؿ الثالث والرابعص
لنػػف ىنػػاؾ تعقيػػن لػػص المثػػاؿ ايوؿ وىػػو ال ينػػوف ر تعػػالص حنػػـ الػ متػػتدال بقولػػو تعػػالص "ثف الحنػػـ ثال ر"،

ف ف ناف المراد منو ف نؿ مر ال بد لو مف دليؿ لحنـ ار تعالص فيو فيذا ملالؼ لحػديث رتػوؿ ار لمعػاذ بػف طبػؿ لمػا
بعثو ثلص اليمف تػائ ثيػاه بمػا تحنػـ؟ فقػاؿت بنتػانص فقػاؿ لػو فػ ف لػـ تطػد؟ فقػاؿ فبتػنة رتػوؿ ارص فقػاؿ لػو فػ ف لػـ تطػد؟
فقاؿت طتيد ري وال آلو()ٜٔص وملالؼ ياا لما ليو ايمة مف طعؿ دلة الشرع نتان وتنة واطماع ايمة وقياس ،وىذه
ايدلة متفؽ ليياص
واف نػػاف مػراده ف نػػؿ حنػػـ يالػػدر وينػػوف مرطعػػو ىػػذه ايدلػػة –نتػػان ،تػػنة ،ثطمػػاع ،قيػػاس -ىػػو حنػػـ ر تعػػالص

فيتتقيـ الن ـص ف يللو ايمر مف ف ينوف ىذا االحتماؿ باطؿص

املطلب الجانيت موقف العلناء مو االحتناالت العكلية.

بالبحث نطد ف العلما ،حياؿ االحتماالت العقلية ث ث طوائؼ،

فالطائفااة األولااى :تػػرت تتػػويح االحتمػػاالت العقليػػة ،وقبوليػػا والعمػػؿ بيػػا ،ثذا لػػـ يوطػػد دليػػؿ قطعػػي يمنػػع ىػػذا التتػػوغ ،وىػػذه الطائفػػة

متمثلة في الع مة النرماني الػاحن النوانػن الػدراري شػرح الػحيح البلػاري ،والع مػة العينػي الػاحن مػدم القػاري شػرح الػحيح
البلػػاري ،والقااػػي يػػاض بػػف موتػػص المػػالني الػػاحن الشػػفا بتعريػػؼ حقػػوؽ المالػػطفص وغيػػرىـ ،حيػػث ا تمػػدوا لييػػا فػػي تػػرطيح
الرواية ند التعارض ،و ظيور ثشناؿ(ٕٓ)ص

ومف ىؤال ،الع مة ايالولي شيع ايزىر حتػف العطػار حيػث قػاؿ فػي حاشػيتوت (االحتمػاالت العقليػة ال تقػدح فػي

ايمور العادية ف يقاؿ ثف وطود االحتماؿ واف بعد يمنع مف القطع)(ٕٔ)ص

والطائفة الثانية :ردتيا بالنلية ومف ىؤال ،الحافظ ابف حطر ،وابف حزـ الظاىري و موـ الظاىرية ،والشيع ابف ثيميػ ػف
ٕٙ
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مف المعاالريف ،حيث قاؿ ابػف حطػرت (وقػد قلنػا غيػر مػرمت ثف االحتمػاالت العقليػة ال مػدلؿ ليػا فػي ايمػور النقليػة ،ولػو
اتترتؿ فييا متترتؿ)(ٕٕ) ،ويرت الظاىرية ثىدار االحتماالت العقلية الواردم في االتتدالالت ،وتبادر ثلص ايلػذ بالداللػة
اللفظيػػةص ويرتقػػي ىػػذا االتػػتدالؿ الظػػاىر مػػف الػػنص ثلػػص مرتبػػة القطػػع التػػي ال يقبػػؿ معيػػا ملالفػػة ،حيػػث قػػاؿ ابػػف حػػزـت
(و الػؿ مػذىبنا ف ايلػذ بظػاىر القػرآف والحػػديث الالػحيح حػؽ ،ونحػف لػص يقػيف مػػف ننػا مالػيبوف فػي ذلػؾ ،وفػي نػػؿ

قوؿ ادانا ثليػو لػذنا بظػاىر القػرآف والحػديث الالػحيح ،و ف مػف لالفنػا ملطػ

ذلؾ ال نشؾ فيو)(ٖٕ)ص

نػد ار ػز وطػؿ ،ونحػف لػص يقػيف مػف

ويرت ابف حزـ ف نؿ اتتدالؿ بةير ظاىر الداللػة اللفظيػة مػؿ باالحتمػاؿ والظػف مقابػؿ الطػ  ،والبيػاف ،فيقػوؿت
(والفرض لص الطميع الثبات لص ما طا ،بو النص ما داـ يبقػص اتػـ ذلػؾ الشػي ،المحنػوـ فيػو ليػو ينػو اليقػيف والنقلػة

د وت وشرع لـ يأذف ار تعالص بو)(ٕٗ)ص وقاؿ ياات (ف ذا قاؿ البرىاف ند المر ،لص الحة قولو ما قياما الحيحا فحقو

التديف بو ،والعمؿ بو ،والد ا ،ثليو ،والقطع نو الحؽ ند ار )ٕ٘()ص

وقاؿ الشيع ابف ثيميفت (ومف ذلؾ ياار ما يفعلو بعض الطلبة مػف ثدلػاؿ االحتمػاالت العقليػة فػي الػدالئؿ اللفظيػة؛

فتطده يقوؿت يحتمؿ نذا ويحتمػؿ نػذا ،حتػص تاػيع فائػدم الػنص ،وحتػص يبقػص الػنص نلػو مرطوحػار ال يتػتفاد منػوص ىػذا غلػطص

لذ بظاىر النالوص ودع نؾ ىذه االحتمػاالت العقليػة ،ف ننػا لػو تػلطنا االحتمػاالت العقليػة لػص ايدلػة اللفظيػة فػي نتػان

ار وتنة رتولو  ما بقص لنا حديث واحد و آية واحدم يتتدؿ بيا اانتاف ،ويورد لييا نؿ شي ،،وقد تنػوف ىػذه ايمػور
العقلية وىميات ولياالت مف الشيطاف ،يلقييا في قلن اانتاف حتص يز زع قيدتو وايمانو والعياذ بار)()ٕٙص

والطائفة الثالثة :نظرت ثلييا نظر ا تداؿ حيث وفقت بػيف الفػريقيف ،بػيف رد ابػف حطػر وقبػوؿ النرمػاني ،مػنيـ الشػيع محمػد

نور شاه النشميري حيث قاؿ في العرؼ الشذي شػرح تػنف الترمػذيت (و مػا االحتمػاالت العقليػة فليتػت بمتعػذرم لػص اللبيػن

ايرين)()ٕٚص

ومنيـ الشيع بد النريـ اللاير في تعليقو لػص التطريػد الالػريح ،وفػي شػرحو للطػامع الالػحيح ،حيػث قػاؿ معلقػا لػص

موقؼ ابف حطرت (ونثير مف القوا ػد التػي قررىػا ابػف حطػر ،يوطػد مػا يلرميػا ،لننػو ثنمػا يقػرر ػف اتػتقرا ،،وفػي تعليقػو لػص
النرماني قاؿت ما االحتماالت التي يوردىا النرماني وغيره مف الشراح الذيف ال ثحاطة ليـ بالنتان المشروح ن حاطة ابف

حطر فيعترييا ما يعترييا مف ىذه االنتقادات)()ٕٛص

وحتػػص تتاػػح الػػورم ىػػذا االلػػت ؼ فػػي موقػػؼ المحػػدثيف حيػػاؿ االحتمػػاالت العقليػػة ،واتمامػػا ليػػذا التفالػػيؿ ورد

بعض النماذج مف ايحاديث النبوية فمنيا لص تبيؿ المثاؿت

ما روي ف بي يون اينالاري  نو قاؿت قاؿ رتوؿ ار " ثذا تيتـ الةائط ف تتتقبلوا القبلة وال تتػتدبروىا

غربوا"()ٕٜص
ببوؿ وال غائط ولنف ا
شرقوا و ّ

وما روي ف ابف مر  قاؿت ارتقيت فوؽ ظير بيت حفالة لبعض حاطتي فريت رتوؿ ار  يقاي حاطتو

– متتدبر القبلة متتقبؿ الشاـ"(ٖٓ)ص

بالنظر ثلص ىذيف الحديثيف يظير وااحا التعارض بينيما ،فايوؿت يدؿ لص حرمة اتتقباؿ القبلػة واتػتدبارىا نػد

قاا ،الحاطة ،والثانيت يدؿ لص الطوازص ولالحة الحديثيف واتفاؽ الشيليف لييما ،نطد العلما ،احتملوا ليذيف الحديثيف
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موقف احملدثني مو االحتناالت العكلية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ث ثة احتماالت ،وىيت

األول :الطمع بيف الحديثيف بحمػؿ العػاـ لػص اللػاص وتفتػيره بػو ،وتػلؾ ىػذا المتػلؾ الطائفػة التػي رفاػت االحتمػاالت رفاػا

تاما ،ونحت ثلص قبوؿ الحديثيف بعد التوفيؽ والطمع بيف المعاني المتعاراػة ،وفػي ىػذا الالػدد يقػوؿ الحػافظ ابػف حطػرت (فقولػو
"شرقوا و غربوا" ليس اما لطميع ىؿ ايرض بؿ ىو لاص لمف ناف بالمدينة النبوية و لص تمتيا)(ٖٔ)ص

الثاني :الترطيح بيف الدليليف بتقديـ حديث النيي لص الطواز فيالار ثلص تعميـ الحرمة في اتتقباؿ القبلة واتتدبارىا ند

قاػػا ،الحاطػػة مطلقػار ،وىػػذا متػػلؾ مػػف قبػػؿ االحتمػػاالت و مػػؿ لػػص قبػػوؿ حػػد الحػػديثيف وتقديمػػو لػػص اآللػػر ،وفػػي ىػػذا يقػػوؿ
العينيت (المنع يطؿ تعظيـ القبلة وىو موطود في الالحرا ،والبنياف)(ٕٖ)ص

وقاؿ ابف اليماـت (الحديثاف متعارااف وال يعلـ المتألر مف المتقدـ فيرطح الحاظر لص المبيح م ر بايحواط)(ٖٖ)ص

ػا ،لػػص ثبػػوت التعػػارض بػػيف الحػػديثيف ،وتػػلؾ ىػػذا المتػػلؾ ابػػف حػػزـ فقػػاؿت (فحنػػـ حػػديث ابػػف مػػر
الثالااث :النتػػع ،وذلػػؾ بنػ ر
منتػوخ قطعػا بنيػي النبػي  ػف ذلػؾ ،ىػذا يعلػـ اػرورم ومػػف الباطػؿ المحػرـ تػرؾ اليقػيف بػالظنوف ،ولػذ المتػيقف نتػلو وتػػرؾ
المتيقف نو ناتع)(ٖٗ)ص

فنػػؿ مػػف الطمػػع بػػيف الحػػديثيف ،والتػػرطيح بينيمػػا ،والنتػػع ،يع ػد نػػؿ واحػػد منيػػا احتمػػاال لػػذ بػػو بعػػض العلمػػا ،وطعػػؿ

اآللريف مرطوحا ،فالحافظ ابف حطر تلؾ متلؾ الطمع ،والعيني تلؾ متلؾ الترطيح ،وتلؾ ابف حزـ النتعص ولتت بالػدد

المقارنة في ىذا البحث ،ولنف الذي يعنينا ىنا ىو طرح متألة االحتماالت وموقؼ العلما ،منياص فالحػافظ ابػف حطػر -رحمػو

ار -نرر نثر مف مرم في الفتح موقفو مف االحتمػاالت العقليػة معلنػا رفاػو التػاـ ليػا ،محتطػا بػأف ذلػؾ يفاػي ثلػص الطعػف
في نثير مف ايتانيدص ولذا تلؾ متلؾ الطمع وقبوؿ الحديثيف ،بطعؿ النيي للفاا ،،والفعؿ في البنيافص

ثال نػػو مػػف الممنػػف تعقبػػو ىنػػا ،حيػػث ثنػػو اتػػتلدـ نػػوع مػػف نػواع االحتمػػاالت وىػػو الطمػػع بػػيف الحػػديثص وابػػف حػػزـ

-رحمو ار -نذلؾ موقفو نالحافظ حيث اتتلدـ احتماؿ النتعص قاؿ الشيع اللايرت (ونثير مف القوا د التي قررىا ابف

حطر ،يوطد ما يلرميا)(ٖ٘)ص

ويترطح لدي في ىذا المثاؿ ما ذىن ثليو ابف حزـ بنتع حديث ابف مرص وىػو احتمػاؿ لػو وطاىتػو ،يف فعػؿ ابػف

مر لؿ بتعلي ت يمنف الرد لييا ،منيا نونو الةيرا ،ومنيا نو رت النبي  مف رتو ،ومنيا نيا نانػت منػو التفاتػو

غير مد ثلص غير ذلؾ ،مما ذنره ابف بطاؿ والعيني()ٖٙص

قاؿ ابف حزـت (وقد واحنا في غير ىذا المناف ف نؿ ما الح نػو ناتػع لحنػـ منتػوخ ،فمػف المحػاؿ الباطػؿ ف ينػوف

ار تعالص يعيد الناتع منتولا والمنتوخ ناتلا وال يبيف ذلػؾ تبيانػا ال ثشػناؿ فيػو ،ثذ لػو نػاف ىػذا لنػاف الػديف مشػن غيػر بػيف،

ناقالا غير نامؿ ،وىذا باطؿ)()ٖٚص

المثال الثاني :ما روي ف بي وفص  قاؿت " الابتنا مطا ة يوـ ليبر ،ف ف القدور لتةلي – قاؿت وبعانا ناػطت –

الح ُمر شيئار و ىريقوىاص قاؿ ابف بي وفصت فتحػدثنا نػو نيػص ينيػا لػـ تلمػس،
فطا ،منادي النبي ت ال تأنلوا مف لحوـ ُ
()ٖٛ
وقاؿ بعايـت نيص نيا البتة؛ ينيا نانت تأنؿ العذرم" ص

و ػف ابػػف بػػاس -راػي ار نيمػػا -قػػاؿت "ال دري نيػص نػػو رتػػوؿ ار  مػف طػػؿ نػػو نػاف حمولػػة النػػاس فنػره ف

الح ُمر ايىلية"()ٖٜص
حرـ في يوـ ليبر لحـ ُ
تذىن حمولتيـ و ّ
ٗٙ
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Al-Azmi: ???? ???????? ?? ?????????? ??????? ?? ????? ?????? ?????? The modernists ’position on mental possibilities in the study of the Hadith

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند العازمي

يتػػتنبط مػػف ىػػذا المثػػاؿ دليػػؿ لػػص ط ػواز االحتمػػاالت ،مػػف فعػػؿ الالػػحابة الن ػراـ  ،فالالػػحابي ابػػف بػػي وفػػص نق ػؿ
احتمػاالت تعليليػػة ائػدم ثلػػص ػوارض ثاػافية اقترنػػت بواقعػػة النيػي فثػػارت االحتمػػاالت بػيف تعليػػؿ النيػػي بمعنػص ائػػد ثلػػص ذات
المنيػػي نػػو و ثلػػص بعػػض ايح ػواؿ التػػي قارنػػت لطػػان الشػػارع بػػالنيي ،نػػأف تنػػوف ىػػذه اللحػػوـ ورد لييػػا النيػػي يف حقيػػا
بعد فاالنتفاع بيا محػرـ ،و لعليػا نانػت ط ّلػة تعتػاش لػص ايرواث ،و لعليػا – نمػا قػاؿ ابػف بػاس
التلميس وىي لـ تلمس ُ

 نانت حمولة الناس وطلبيا للطُعـ يفاي ثلص فنائيا ووقوع الناس بالحرج النقطاع وتيلة ىامة للنقؿ في ذلؾ الوقتص

فالنبي  نيص ف نؿ لحوـ الحمر ايىلية ،فتحدث الالػحابة فػي لػة النيػي ،بػيف قائػؿ بأنيػا لػـ تلمػس ،وقائػؿ

نيا نانت تأنؿ العذرم ،وقاؿ ابف باس لعليا نانت حمولة الناس ،و ف النيي تعبدياص
لنف ابف حطر رحمو ار نراه يرفض ىذه العلؿ –االحتماالت -التي طا،ت في رواية ابف بػي وفػص ،ويػرطح روايػة

ابف بػاس التػي طػا،ت بالػيةة التػردد –ال دري -فقػاؿت وىػذا التػردد الػح مػف اللبػر الػذي طػا ،بػالطزـ بالعلػة المػذنورم
صصصثـ ذنر الروايات التي تقوؿ بعلة النيي وتعقبيا بقولوت (وقد زاؿ ىذه االحتماالت مف نونيا لـ تلمػس و نانػت ط لػة
(ٓٗ)

و نانت انتيبت حديث نس

المذنور قبؿ ىذا حيث طا ،فيو ف نيا رطس)(ٔٗ)ص

والعينػي رحمػو ار يؤنػػد لػص االحتمػاالت بقولػػوت (وبػان االحتمػاالت مفتػػوح)(ٕٗ)ص يعنػي ف المنػع موطػػود لنػف طػػا،

لعلة ،توا ،ناف دـ التلميس و غيره ،والشيع اللاير رحمو ار يبيف م ار آلر فيقوؿت (ثذا قلنات حػرـ لعلػة ثػـ ارتفعػت
ىذه العلة ،ما في شؾ نو طا ،في التبنت فنيػت الحمػر ،نلػت الحمػر ،فنيػص ػف نػؿ لحػوـ الحمػر ايىليػةص فػ ذا قلنػات
ف ىذه تتتقؿ قلنات ثذا توفرت الحمير ،وارتفعت العلة ،والعلة منالوالة يدور معيا الحنـ)(ٖٗ)ص

ثذف يتاح مف ىذا المثاؿ ما اللناه مف موقؼ المحدثيف حيػاؿ االحتمػاالت العقليػة ،فػابف حطػر متمثػؿ الرافاػيف
ب زالتو لوطوه االحتماالت في النيػي ػف لحػوـ الحمػر ،والعينػي ممػف يػرت النيػي لنػف بوطػود لػة –احتمػاؿ ، -واللاػير
ممف توتط بينيما بالقوؿ بالنيي ند وطود العلة ،ف ذا زالت العلة زاؿ النيي ،بمعنص آلر ف الحنـ يدور مع لتو وطودا

و دما ،نما ند ايالولييفص
ويتػػرطح لػػدي ري الػػحان الطائفػػة الثالثػػة ،لمرونتيػػا مػػع ايدلػػة ،وتقػػدي ار لمنانػػة العقػػؿ الػػذي ىػػو مػػدار التنليػػؼ ليػػو
ب مالو فيما ورد فيو نص ،فلنؿ الر لماؤه ،يطتيدوف فيما ثبت لدييـ مف دلة ،وليس نما يفيـ تقديـ العقؿ لص النصص
الفصل الجانيت

االحتناالت العكلية يف الصهد واملنت.
لالالت ىذا الفالؿ للحديث ف االحتماالت العقلية في لبر اآلحاد  ،ووقو و في التند والمتف ،مع توؽ مثلة
لذلؾ مع الترطيح ثف منفص

املطلب األولت خرب الواحد واالحتناالت العكلية.

ذنر ابف مير حاج ف لبر الواحد العدؿ يتعبػد بػو ويطػن لػص المنلفػيف العمػؿ بمقتاػاه ،قػاؿت وىػذا طػائز قػ

ل فا لشذوذ- ،وذنر منيـ الطبائي وطما ة المتنلميف-صصص وقاؿت لنا القطع بأنو ال يتتلزـ محاال فناف طائ از(ٗٗ)ص
اجمللة األردنية يف الدراشات اإلشالمية ،مج ( ،)11ع (2020/1442 ،)4م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ويؤند لص ىذا ياا ايمير بادشاه الحنفي ،فيقوؿت (الن ـ في االحتماالت العقلية صصص ونقوؿت بؿ يطوز التعبد بو

في ىذه المذنورات ياا (غير ف التنليؼ وقع بعدـ االنتفا )،بلبر الواحد (فييا) قاؿ تعالص { -وال تقؼ ما ليس لؾ بػو
لـ}  -لص بما دا الفروع لألدلة الدالة لص ف الظف ناؼ فييا ،وىو حاالؿ بلبر العدؿ الواحد)(٘ٗ)ص

وقاؿ الزنشيت ( لبار اآلحاد ما ال يقطع بالدقو وال نذبو وىو ثما نو يتػرطح احتمػاالت الػدقو نلبػر العػدؿ و نذبػو

نلبر الفاتػؽ ،و يتتػاوت ايمػراف نلبػر المطيػوؿ ،وىػذا الاػرن ال يػدلؿ ثال فػي الطػائز الممنػف وقو ػو و دمػو)()ٗٙص و مػا
ااماـ الةزالي فذىن ثلص ثثبػات التعبػد بػو مػع قالػوره ػف ثفػادم العلػـص فقػاؿت ( ننػر مننػروف طػواز التعبػد بلبػر الواحػد قػ

فا

ف وقو و تمعا ،فيقاؿ ليـ مف يف رفتـ اتتحالتو بالارورم ونحف نلالفنـ فيو وال نزاع في الارورم)()ٗٚص

ويرت اآلمدي ف لبر الواحد ال يفيد العلـ ثال بقرينة ،فقاؿت (ثذا قلنا ثف لبر الواحد يفيد العلـ بملبره ،لزـ تالػديؽ

مػػد ي النبػػوم فػػي لب ػره ،وال نػػذلؾ ثذا قلنػػا ثف اللبػػر ال يفيػػد العلػػـ ثال بػػالقرائفص فلبػػر الواحػػد بنبوتػػو ال ينػػوف مفيػػدا للعلػػـ

بالدقو دوف اقتراف القرائف بقولو ،والمعطزم مف القرائف)()ٗٛص

لنػػف بػػو المظفػػر التػػمعاني ال يشػػترط فػػي لبػػر الواحػػد قرينػػة لتطعلػػو مفيػػدا للعلػػـ ،فقػػاؿت (ومػػا قػػوليـ ف لبػػر الواحػػد يفيػػد

الظف والنتان يقتاص القطع قلنا نحػف نعمػؿ بلبػر الواحػد بطريػؽ قطعػص مفيػد الحنػـ فيػو مثػؿ دليػؿ النتػان فػص العمػؿصصصص فػ ف
قالوات بما رطحتـ حنـ اللبر الواحد لص ما يقتايو النتان مف العموـص قلنا ب طماع الالحابة لص ما تبؽ وىو المعتمد)()ٜٗص

ىػػذه بعػػض قػواؿ ايالػػولييف فػػي لبػػر الواحػػد ،ومػػا يعتريػػو مػػف احتمػػاؿ ثفػػادم القطػػع ،و الظػػف بالقرينػػة و غيرىػػاص

فبعايـ اشترط وطود قرينة لقبولو ناآلمدي ،وبعايـ لـ يشترط نالتمعانيص

و مػػا بالنت ػػبة للمحػػدثيف ،فػ ػ يلتل ػػؼ الحػػاؿ نثيػ ػ ار ،فالح ػػافظ ابػػف حط ػػر يق ػػوؿ" وقػػد يق ػػع فيي ػػا -ي فػػي لب ػػار اآلح ػػاد

المنقتمة ثلصت مشيور ،و زيز ،وغرين -ما يفيد العلـ النظري بالقرائف لص الملتار(ٓ٘)ص

ويشػرح اليػػروي نػ ـ الحػػافظ بقولػػوت (وحاالػػؿ ن مػػوت ف مػػف قػػاؿت بػػأف لبػػر الواحػػد يفيػػد العلػػـ راد نػػو يفيػػد العلػػـ

النظػػري المتػػتفاد بػػالنظر فػػي الق ػرائف ال بػػنفس لبػػر اآلحػػاد بػػدوف النظػػر فػػي الق ػرائفص ومػػف قػػاؿت بأنػػو ال يفيػػد العلػػـ ثال

المتواتر ،ولبر الواحد ال يفيد ثال الظف راد نو بدوف القرائف ال يفيػد ثال الظػفص وال ينفػي ف مػا احتػؼ بػالقرائف رطػح ممػا
داه بحيث يترقص ف مرتبة ثفادم الظف ثلص ثفادم العلـ ،فينوف الل ؼ لفظيا)(ٔ٘)ص

ومعنص قولوت "العلـ النظري المتتفاد بالنظر في القرائف" ف المحتؼ بالقرائف يفيد العلـ النظري ،المتوقػؼ لػص البحػث

واالتتدالؿ ،وبالبحث قد يفيد وقد ال يفيد ،ما المطرد مف القرائف فيبقص فيو احتماؿ القبوؿ والردص

وذنر ااماـ الالنعاني مللص قواؿ العلما ،في ثفادم لبر الواحد العلـ فقػاؿت (وا لػـ ف ايقػواؿ فػي لبػر الواحػد فػي

ثفادتػو العلػـ ث ثػة ،ايوؿت نػو يفيػػد العلػـ بنفتػو مطػردا ي نلمػا حالػػؿ لبػر الواحػد حالػؿ العلػـ وىػػو قػوؿ حمػد بػف حنبػػؿص

والثانيت نو يحالؿ بو العلـ وال يطرد ي ليس نلما حالؿ حاليؿ العلـ بوص الثالثت نو ال يحالؿ العلـ بو ثال بقرينة)(ٕ٘)ص

ومف المعاالريف مف يرت ثفادم لبر الواحد العلـ دوف التوقؼ لص قرينة نمػا يػرت التػمعاني مػف ايالػولييف ،بػي

بد الرحمف برىوف في نتابو لبر الواحػد فػي التشػريع ااتػ مي وحطيتػو ،حيػث الػار ثلػص االحتطػاج بلبػر الواحػد فػي ايحنػاـ

والحدود بأدلة مف التنة النبوية ،وذلؾ في الفالؿ الثاني مف نتابو ،فليراطعص

ول الة ىذا المطلن ف لبر اآلحاد ال تيما لبر الواحد منو يفيد العلـ الظني القائـ لص النظػ ػر واالتتدالؿ ،مما
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يطػػوز فيػػو االحتمػػاالت ،تػوا ،نانػػت احتمػػاالت قائمػػة لػػص دلػػة ـ الص ولػػذا يتوقػػؼ فػػي قبولػػو ورده لػػص الق ػرائف المحتفػػة
باحتماالت قلية ،مما يطوز العقؿ قبوليا و ردىاص

املطلب الجانيت االحتناالت العكلية يف اإلشهاد.

تقع االحتماالت العقلية في ااتناد نما تقع ياػا فػي المػتف ،وبعػد ف تػبؽ بيػاف موقػؼ المؤيػديف لػو والمعاراػيف

نذنر مثاال لص ذلؾ حتص يتاح المقاؿ ،ونرت ييما رطح مف اآللرص
قػاؿ البلػاريت حػدثنا مػرو بػف لػي ،حػدثنا يحيػص ،حػدثنا تػفياف ،حػدثني تػليماف ،ػف متػلـ ،ػف متػروؽ ،ػف
ائشػػة -راػػي ار نيػػا-ت ف النبػػي  نػػاف يعػػوذ بعػػض ىلػػو ،يمتػػح بيػػده اليمنػػص ويقػػوؿت «الليػػـ رن النػػاس ذىػػن
(ٖ٘)

الباس ،اشفو و نت الشافي ،ال شفا ،ثال شفاؤؾ ،شفا ،ال يةادر تقما»

قاؿ تػفيافت حػدثت بػو منالػورا ،فحػدثني ،ػف

ثبراىيـ ،ف متروؽ ،ف ائشة ،نحوهص
قاؿ الحافظ ابف حطرت (ومتلـ ىو بو الاحص مشيور بننيتو نثر مف اتمو وطوز النرماني ف ينػوف متػلـ بػف مػراف
لنونػو يػػروي ػػف متػػروؽ ويػػروي اي مػػش نػػو وىػػو احتمػػاالت قلػي محػػض يمطػػو تػػمع المحػػدث لػػص ننػػي لػػـ ر لمتػػلـ بػػف
مػراف البطػيف روايػػة ػف متػػروؽ واف نانػت ممننػػة وىػذا الحػػديث ثنمػا ىػػو مػف روايػػة اي مػش ػػف بػي الاػػحص ػف متػػروؽ

وقد لرطو متلـ مف رواية طرير ف اي مش ف بػي الاػحص ػف متػروؽ بػو ثػـ لرطػو مػف روايػة ىشػيـ ومػف روايػة شػعبة
ومف رواية يحيص القطاف ف الثوري نليـ ف اي مش قاؿ ب تناد طرير فواػح ف متػلما المػذنور فػي روايػة البلػاري ىػو بػو

الاحص ف نو لرطو مف رواية يحيص القطاف وغايتو ف بعض الروام ف يحيص تماه وبعايـ نناه وار لـ)(ٗ٘)ص

ورد ااماـ العيني لص الحافظ ابف حطر فػي تعقبػو لػص النرمػاني فػي قولػو احتمػاؿ قلػي محػض يمطػو تػمع المحػدث،

قػػائ ت (ود ػواه نػػو لػػـ يػػر لمتػػلـ بػػف مػراف روايػػة ػػف متػػروؽ باطلػػة ،يف طػػامع (رطػػاؿ الالػػحيحيف) ذنػػر فيػػو متػػلـ بػػف بػػي
م ػراف ،ويقػػاؿت ابػػف م ػراف ،ويقػػاؿت ابػػف بػػي بػػد ار البطػػيف ،يننػػص بػػا بػػد ار تػػمع تػػعيد بػػف طبيػػر نػػدىما ،يعنػػي

نػػد

الشػيليف ،ومتػروقا نػػد البلػاري ،وروت نػػو اي مػش نػدىما ،وتػػوفي فػي ل فػػة مػر بػف بػػد العزيػز  ونيػػؼ يػد ص ىػذا
المد ص بد واه الفاتدم ردا لص مف تبقو في شرح ىذا الحديث مشنعا ليو بتو ،دن قؿ نؿ يعمؿ لص شانلتو؟)(٘٘)ص

مع التحفظ لص تلون العيني في الرد لص الحافظ ابف حطر؛ حيث ثنػو لػـ يػذنره الػراحة بػؿ قػاؿت قػاؿ بعاػيـ

ىو بو الاحص مشيور بننيتو نثر مف اتمو ثـ ذنر رده لص النرمػانيص وفػي انتالػاره لػو بيػذا ايتػلونص ا تػذار منػي
للحػػافظ ،ثال نػػو تبقػػص متػػألة البحػػث وىػػي نػػوف متػػلـ ىػػؿ ىػػو بػػو الاػػحص ـ ابػػف مػراف قائمػػة للتػػرطيح ،فالحػػافظ رطػػح
نونو با الاحص ورفض احتماؿ نونو ابف مراف ،والعيني والنرماني طو از نونو ابف مراف البطيفص

وبالنظر في ن ـ الحافظ ،نطد نو لـ ينؼ ثمناف رواية متلـ بف مراف ف متروؽ ،حيث قاؿت لص نني لـ ر

لمتػلـ بػف مػراف البطػيف روايػة ػف متػروؽ واف نانػت ممننػػةص فنفيػو للرؤيػة مػع اامنػاف ثثبػات ل حتمػاالت العقليػة بػػأف
ينوف ىو ابف مرافص ال تيما وقد ثبت العيني الدليؿ لص ذلػؾص وتػيأتي اتػتلداـ الحػافظ نفتػو لمثػؿ ىػذه االحتمػاالت،
مما يؤند لص ف موقفو مف االحتماالت العقلية ليس لص العموـ ،بؿ ىو حنـ غلبيص
المثال الثاني :قاؿ البلاري -رحمو ار-ت حدثنا متدد ،قاؿت حدثنا يحيص ،ف شعبة ،ف قتادم ،ف نس  ،ف النبي 
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و ف حتيف المعلـ ،قاؿت حدثنا قتادم ،ف نس ف النبي  قاؿت «ال يؤمف حدنـ ،حتص يحن يليو ما يحن لنفتو»()٘ٙص
قاؿ ابف حطرت قولوت («و ف حتيف المعلـ» ىو ابف ذنواف ،وىو معطوؼ لص شعبة ،فالتقدير ف شعبة وحتيف

ن ىما ف قتادم ،وانما لـ يطمعيما يف شيلو فردىما ،فأورده المالنؼ معطوفػار التالػا ارر ،ويف شػعبة قػاؿت ػف قتػادم،

وقػػاؿ حتػػيفت حػػدثنا قتػػادمص و غػػرن بعػػض المتػػألريف فػػز ـ ف طريػػؽ حتػػيف معلقػػة ،وىػػو غلػػط ،فقػػد رواه بػػو نعػػيـ فػػي

المتتلرج مف طريؽ ثبراىيـ الحربي ف متدد شيع المالنؼ ف يحيص القطػاف ػف حتػيف المعلػـ( ،)٘ٚو بػدت النرمػاني

نعادتو بحتن االحتماالت العقليػة ف ينػوف تعليقػار و معطوفػار لػص قتػادم ،فينػوف شػعبة رواه ػف حتػيف ػف قتػادم ،ثلػص
غير ذلؾ مما ينفر نو مف مارس شيئار مف لـ ااتناد)()٘ٛص

ووافػػؽ العينػػي ابػػف حطػػر فػػي ىػػذا ااتػػناد ورد مػػا بنػػاه النرمػػاني لػػص تعليػػؽ طريػػؽ حتػػيف ،قػػائ رت (ىػػذا نلػػو مبنػػي

لص حنـ العقؿ وليس نذلؾ ،وليس ىو بعطؼ لص متدد ،وال لص قتادم ،وانما ىو طؼ لص شعبة)()ٜ٘ص

قلتت وانما رد العيني حنـ العقؿ الػذي بنػاه النرمػاني لػص تعليػؽ طريػؽ حتػيف المعلػـ ،ينػو لػيس مػف المعقػوؿ الػ

ف

اف بػو نعػيـ طريػؽ متػدد ػف
ينوف متدد روت ف حتػيف فبػيف وفاتييمػا ثمانيػة وتػبعوف تػنة ( )ٚٛولػـ ينػف متػدد معمػرا ،وبػي َ
يحيص القطاف ف حتيفص فاتاح مطانبة النرماني للالوان في اتتلدامو االحتماالت العقليةص
المثال الثالث :ىذا المثاؿ في االلت ؼ في تتمية شيع الراوي ،حيث ثنو قد يلتلؼ الروام فيما بيػنيـ فػي تتػمية مػف روت نػو

شيليـ ،و مف فوقو فينوف الترطيح بينيـ لااعار للقرائف بةض النظر ف حواليـص

مثاؿ ذلؾ ،ما رواه البلاري في الحيحو قاؿت "حدثنا ياش بف الوليد لبرنا بد اي لص حدثنا معمر ػف الزىػري

ف تعيد ف بي ىريػرم ػف النبػي  قػاؿت "يتقػارن الزمػاف ،ويػنقص العلػـ ،ويلقػص الشػح ،وتظيػر الفػتف ،وينثػر اليػرج"

قالوات يا رتوؿ ار يما ىػو؟ قػاؿت "القتػؿ القتػؿ"(ٓ)ٙص وقػاؿ شػعين ،ويػونس ،والليػث ،وابػف لػي الزىػري ،ػف الزىػري ػف
حميد ف بي ىريرم"ص
قػاؿ الػدار قطنػيت (تػابع حمػاد بػف زيػد بػد اي لػص وقػد لالفيمػا بػد الػرزاؽ فلػـ يػذنر بػا ىريػرم ورتػلو ،ويقػاؿ ثف معمػ ارر

حدث بو بالبالرم (مف حفظو بأحاديػث وىػـ فػي بعاػيا وقػد لالفػو فيػو شػعين ويػونس والليػث بػف تػعد وابػف لػي الزىػري رووه
ف الزىري ف حميد ف بي ىريرم)(ٔ)ٙص

يدؿ ىذا لص ترطيح الدار قطني لرواية شػعين ويػونس والليػث وغيػرىـ ممػف لػالؼ معمػراص ثال ف ابػف حطػر يػرت الػحة
الط ػريقيف ،معػػت بػػأف الػػنيع البلػػاري ذلػػؾ داؿ لػػص الػػحتيما فيقػػوؿت (والػػنيع البلػػاري يقتاػػي ف الط ػريقيف الػػحيحاف ف نػػو

والؿ طريؽ معمر ىنا ووالػؿ طريػؽ شػعين فػي نتػان ايدن ونأنػو رت ف ذلػؾ ال يقػدح يف الزىػري الػاحن حػديث فينػوف
الحػػديث نػػده ػػف شػػيليف وال يلػػزـ مػػف ذلػػؾ اط ػراده فػػي نػػؿ مػػف التلػػؼ ليػػو فػػي شػػيلو ثال ف ين ػوف مثػػؿ الزىػػري فػػي نث ػرم
الحديث والشيوخ ولوال ذلؾ لنانت رواية يونس ومف تابعو رطح وليتت رواية معمر مدفو ة ف الالحة)(ٕ)ٙص

و قػن بػو بنػػر نػافي فػي مػػنيج اامػاـ البلػػاري لػص الحػافظ ابػػف حطػر فػػي قولػو والػنيع البلػػاري يقتاػي الػػحة

الطريقيف ،بقولوت (والظاىر ف ااماـ البلاري ذنر طريؽ معمر معل ر ليا ،وال يقتاي نو لما والليا نو يالػححيا ينػو

ذنر الل ؼ قبيا ،فيذا الل ؼ مع اناػماـ القػرائف التػابقة يقػدح فػي الػحة روايػة معمػر مػا طريػؽ شػعين فػ غبػار
ٙٛ
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لص الحتيا توا ،والليا ـ شار ثليياص وقوؿ الحافظت "نأنو رت ف ذلؾ ال يقدح يف الزىػري الػاحن حػديث ،فينػوف

نده ف الشيليف"ص ىذا نلو مبني لص االحتماالت العقلية المطرد ،والقرائف التابقة تدؿ لص بط نو)(ٖ)ٙص

قلتت الشاىد مف ىذا ف با بنر نافي يرد لص الحافظ في تقويتو طريؽ معمػر بػأف ذلػؾ احتمػاؿ قلػي مػع ثننػار
ابف حطر ليذا ،ثال نو اتيـ بوص مما يؤند لنا ارورم اال تبار باالحتماالت العقليػة ،مػا لػـ تنػاقض الػوال قطعيػةص وتعػذر

الطمع و الترطيح بيف الروايات الظنيةص

املطلب الجالحت االحتناالت العكلية يف املنت.

نما يقع االحتماالت في التند يقع ياا في المتف ،وايمثلة لص ذلؾ نثيرم ،وطػا،ت ىػذه النثػرم بتػبن الػت ؼ ايفيػاـ،

وظنية ثبوت المتف و دـ القطع بو ،واتتحالة الوقوع مف طانن آلر ،حماية لطنان النبومص ومف ايمثلة لص ايليرص
ِ
وحػ ادثَنِي َ ْب ُػد اللا ِػو ْب ُػف ُم َح امػدَ ،حػ ادثََنا
قاؿ البلاري َح ادثََنا َي ْحَيص ْب ُف ُب َنْيرَ ،حػ ادثََنا اللاْي ُ
ػثْ َ ،ػف ُ قَْيػؿِ َ ،ػف ْاب ِػف شػيَان ،ح َ
ِ
ِ
الزْى ِريُّت فَأ ْ ِ
الرااز ِ
ؽَ ،ح ادثََنا َم ْع َمرت قَا َؿ ُّ
ػتت اَو ُؿ َمػا ُب ِػدَِ بِ ِػو َر ُتػو ُؿ
َ ْب ُد ا
ػي اللاػوُ َ ْنيَػاَ ،-انيَػا قَالَ ْ
َلَب َرني ُ ْرَومُْ َ ،ػف َ ائ َشػةَ َ-را َ
ِ ِ
ِ
اِ
ا
ت ِمثْػ َؿ َفلَػ ِ
َف تُ ُػوفِّ َي،
الو ْح ِي ُّ
ػاْ ،
ُّػب ِحصصص ثُػ اـ لَ ْػـ َيْن َش ْ
ؽ الال ْ
ػن َوَرقَػةُ ْ
الرْؤَيا الالاادقَةُ في الان ْوِـ ،فَ َن َ
اف الَ َي َرت ُرْؤَيػا ثِال َط َ
اللو  م َف َ
وس َشو ِ
ِ ِ
ِ
ؽ ال ِطَب ِ
ِ
اى ِ
ار َني َيتََرادت ِم ْف ُرُِ ،
اؿ صصص (ٗ)ٙص
الو ْح ُي فَتَْرمر َحتاص َح ِزَف الانب ُّي  ،ف َ
َ
َوفَتََر َ
يما َبلَ َةَناُ ،ح ْزرنا َغ َدا مْنوُ م َررا ْ
وس َشػو ِ
ِ ِ
ِ
الطَب ِ
ؽ ِ
اى ِ
ار َنػي َيتَ َػرادت ِم ْػف ُرُِ ،
ػاؿ"( ،والػذي
قاؿ الحافظ ابف حطرت في قولوت "ف َ
َ
يما َبلَ َةَناُ ،ح ْزرنػا َغ َػدا م ْنػوُ م َػررا ْ
ندي ف ىذه الزيادم لاالة برواية معمر فقد لرج طريؽ قيؿ بو نعيـ في متتلرطو مف طريؽ بي زر ة الرازي ػف
يحيص بف بنير شيع البلػاري فيػو فػي وؿ النتػان بػدونيا و لرطػو مقرونػا ىنػا بروايػة معمػر وبػيف ف اللفػظ لمعمػر ونػذلؾ
الرح ااتما يلي ف الزيادم في رواية معمر و لرطو حمد ومتلـ وااتما يلي وغيرىـ و بػو نعػيـ ياػا مػف طريػؽ طمػع
مف الحان الليث ف الليث بػدونيا ثػـ ثف القائػؿ فيمػا بلةنػا ىػو الزىػري ومعنػص النػ ـ ف فػي طملػة مػا والػؿ ثلينػا مػف

لبر رتوؿ ار  في ىذه القالػة وىػو مػف ب غػات الزىػري ولػيس موالػوال" ،قػاؿ النرمػانيت "ىػذا ىػو الظػاىر ،ويحتمػؿ
ف ينوف بلةو بااتناد المذنور)(٘)ٙص

ثذف يرت ابف حطر ف ىذا الب غ وقع مػف الزىػري فػي روايػة معمػر نػو فيػي مػف تفػردات معمػر وغرائبػو ،والػدليؿ
لػػص ذلػػؾ طمػػع الطػػرؽ حيػػث لػػـ تقػػع ىػػذه الزيػػادم ثال فػػي روايػػة معمػػر ػػف الزىػػري ب غػػاص وفػػي ىػػذا التػػياؽ يقػػوؿ الشػػيع

ايلبانيت (وا لـ ف ىذه الزيادم لـ تأت مف طريؽ موالولة يحتج بيا)()ٙٙص

لنػػف مػػا نقلػػو الحػػافظ ػػف النرمػػاني مػػف احتمػػاؿ ف ينػػوف بلػػح الزىػػري ىػػذه الزيػػادم بااتػػناد المػػذنور ،ليػػو احتمػػاؿ
()ٙٚ

يمنف قبولو ال تيما ثذا تبيف ف ابػف حبػاف

روت الحػديث بيػذه الزيػادم دوف ذنػر الػب غ مػف طريػؽ محمػد بػف المتونػؿ

الياشمي -المعروؼ بابف بي التري -ف بد الرزاؽ ف معمر بوص
لنف لؽ الشيع ايلباني لص رواية ابف بي التري فقاؿت (ثتقاط ابف بي التػري مػف الحػديث قولػوت " فيمػا بلةنػا"

لطأ منو ترتن ليػو ف انػدرطت القالػة فػي روايػة الزىػري ػف ائشػة ،فالػارت بػذلؾ موالػولة ،وىػي فػي حقيقػة ايمػر

معالة ،ينيا مف ب غات الزىري)()ٙٛص

وقاؿ الشيع بد النريـ اللايرت (وىذا مطرد احتماؿ بداه النرمانيصصص يطوز ثذا ناف االحتماالت العقلية تائح حمؿ
اجمللة األردنية يف الدراشات اإلشالمية ،مج ( ،)11ع (2020/1442 ،)4م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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موقف احملدثني مو االحتناالت العكلية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث ليو حيانار بمطرد االحتماالت العقلية ،والحافظ ابف حطر -رحمو ار -يقوؿت "االحتماالت العقلية التي ال تتػتند

ثلص دليؿ ال دلؿ ليا في ىذا العلـ البتة" ،في لـ الحديث؛ يف النرماني يقوؿت "ىذا ىو الظاىر ويحتمؿ ف ينػوف بلةػو

بااتػػناد المػػذنور" ،االحتمػػاالت العقليػػة نػػد النرمػػاني متػػتمر ،فػ ذا طػػاز نػػده االحتمػػاؿ قػ ر مشػػاه ليػػو ،لنػػف الحػػافظ
-رحمو ار -رد ليو في موااع ،وقاؿت "ثف االحتمػاالت العقليػة المطػردم التػي ال يتػندىا دليػؿ مػف روايػة ثابتػة فػ ف ىػذا

االحتماؿ ال قيمة لو)()ٜٙص

المثال الثاني :روت البلاري فػي نتػان الحػج بػانت مػف لػـ يتػتلـ ثال الػرننيف اليمػانييف ،وقػاؿ محمػد بػف بنػرت لبرنػا ابػف

طريج ،لبرني مرو بف دينار ،ف بي الشػعثا ،نػو قػاؿت «ومػف يتقػي شػيئا مػف البيػت؟» ونػاف معاويػة يتػتلـ ايرنػاف،

فقاؿ لو ابف باس -راػي ار نيمػا-ت ثنػو ال يتػتلـ ىػذاف الرننػاف ،فقػاؿت «لػيس شػي ،مػف البيػت ميطػو ار» ونػاف ابػف

الزبير -راي ار نيما« -يتتلميف نليف»(ٓ)ٚص
(ٔ)ٚ

قاؿ الحافظ ابف حطػرت (وروت حمػد

ياػا مػف طريػؽ شػعبة ػف قتػادم ػف بػي الطفيػؿ قػاؿ حػج معاويػة وابػف

بػػاس فطعػػؿ ابػػف بػػاس يتػػتلـ ايرنػػاف نليػػا فقػػاؿ معاويػػة ثنمػػا اتػػتلـ رتػػوؿ ار  ىػػذيف الػػرننيف اليمػػانييف فقػػاؿ ابػػف

باس ليس مف رنانو شي ،ميطورص

(ٕ)ٚ

قاؿ بد ار بف حمد في العلؿ

تألت بي نو فقاؿ قلبو شعبة وقد ناف شػعبة يقػوؿ النػاس يلػالفونني فػي ىػذا
(ٖ)ٚ

ولننني تمعتو مف قتادم ىنذا انتيصص وقد رواه تعيد بف بي روبة ف قتادم لص الالوان لرطو حمد
(ٗ)ٚ

لرطو مف طريؽ مطاىد ف ابف باس نحوه

ياػا ونػذا

وروت الشافعي مف طريؽ محمد بػف نعػن القرظػي ثف ابػف بػاس نػاف

يمتح الرنف اليماني والحطر وناف ابف الزبير يمتح ايرناف نليا ويقوؿ ليس شي ،مػف البيػت ميطػو ار فيقػوؿ ابػف بػاس

لقد ناف لنـ في رتوؿ ار توم حتنة(٘)ٚص ولفظ رواية مطاىد المذنورم ف ابف باس نو طاؼ مع معاوية فقاؿ معاوية
ليس شي ،مف البيت ميطو ار فقاؿ لو ابػف بػاس لقػد نػاف لنػـ فػي رتػوؿ ار تػوم حتػنة فقػاؿ معاويػة الػدقتص قػاؿ ابػف
حطرت وبيذا يتبيف اعؼ مف حملو لص التعدد و ف اطتياد نؿ منيما تةير ثلص ما ننره لص اآللر وانما قلت ذلؾ يف
ملرج الحديثيف واحد وىو قتادم ف بي الطفيؿ وقد طزـ حمد بأف شعبة قلبو فتقط االحتماالت العقلية)()ٚٙص

مع ثتقاط ابف حطر االحتماالت العقلية في ىذا المثاؿ ا تمادا لص نوف ملرج الحديث واحد ،وطزـ اامػاـ حمػد
بأف شعبة قلن ىذا الحديث ،ثال نو يبقص ىناؾ احتماؿ ثمنانية التعػدد و ف ابػف بػاس رطػع ػف ريػو الػذي يقػوؿ فيػو نػو
ال يتتلـ ثال الرنناف اليماني وايتود وذىن ثلص نو ليس ىناؾ شي مػف البيػت ميطػورص والػذي يؤنػد احتماليػة رطػوع ابػف
باس الحافظ نفتو فبعد ف اعؼ التطويز العقلي قاؿت (و ف اطتياد نؿ منيما تةير ثلص ما ننره لص اآللر)ص

ىػذا التةيػػر يقتاػػي فعػ آلػػر لػ ؼ ايوؿ وىػػو مػػا يعبػػر نػػو بالتعػػدد ،وىنػػاؾ مػػر آلػػر وىػػو ف طريػػؽ البلػػاري
المعلػؽ ثلػص بػي الشػعثا ،،لػ ؼ طريػؽ حمػد الموالػوؿ ثلػػص بػي الطفيػؿص ممػا يؤنػد احتماليػة رطػوع ابػف بػاسص و ليػ ار

ف ف ما فعلو الحافظ نفتو قائـ لص االحتماؿ ال القطعص وىو ما نبيت ليوص

قاؿ ابف بد البرت (روت ىذا اللبر بد ار بف ثماف بف لثيـ ف بي الطفيؿ فقلن القالة فيو وطعؿ مناف ابف

باس معاوية ومناف معاوية ابف باسصصصص ىذه الرواية ثبت مف رواية قتادم)()ٚٚص
ٓٚ
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المثال الثالث :قاؿ ابف حطرت (قولوت "وبد ،الوحي" قاؿ ياضت روي باليمز مع تػنوف الػداؿ مػف االبتػدا ،،وبةيػر ىمػز

بد ُّو مف الظيور ،قلتت ولـ ره مابوطا فػي
بد ُّو ثما ف يقاؿ بد ،مف البداية ،و يقاؿ ُ
مع اـ الداؿ وتشدد مف الظيورُ ،
شي ،مف الروايات التي اتاللت لنا ،ثال نو وقع في بعايا نيؼ ناف ابتد الوحي؟ فيذا يرطح ايوؿ)()ٚٛص

فنرت الحافظ ىنا ينفػي رؤيتػو ليػذا الػنص ماػبوطا فػي شػي ،مػف الروايػات بفػتح البػا ،،وال بػاليمز ،وال بترنيػا ،وال
باـ البا ،،وال بالواو المشددم ،وال ترنيا ،مع ثثبات القااي ياض الرواية باليمز وبةير اليمزص
فالتؤاؿ ى نا لص ي شي ،ناف ا تماد القااي ياض في ثثباتو ليذه الرواية؟ مع نفي الحػافظ لػذلؾ ،ثال نػو مػف

المرطح ا تماده لص شي ،لـ يالػؿ للحػافظ ابػف حطػر وبالتػالي نفػاه وىػذا مػا رطحػو العينػي ،ومػف الممنػف ا تمػاده لػص
االحتماالت العقلية الذي يراه ال تيما ثذا نانت اللةة تؤيدهص
ورد ااماـ العيني لص مف يقوؿ بعدـ ورود الرواية باليمز وبةير ىمز ،بقولوت (وبيذا يػرد لػص مػف قػاؿ لػـ تطػي،
الرواية بالوطو الثاني فالمعنص لػص ايوؿ نيػؼ نػاف ابتػداؤه و لػص الثػاني نيػؼ نػاف ظيػوره وقػاؿ بعاػيـ اليمػز حتػف ينػو

يطمع المعنييف وقيؿ الظيور حتف ينو

ـ وفي بعض الروايات بان نيؼ ناف ابتدا ،الوحي)()ٜٚص

ويؤند الدنتور بد النريـ اللاير لص ف النرماني يالنع ىذا نثي ارر ثذا ناف ىناؾ احتماؿ قلي للفظة ورد ىػذا

االحتماؿ ،ويرد ليو الحافظ ابف حطر بنثرم ،و ف االحتماالت العقلية ال مدلؿ ليا وال مطاؿ في فف الرواية ،واف المعوؿ
ليو والمعتمد ليو والر وآل ارر ىو الراويػة ،فػ ف نػاف نػ ـ القااػي يػاض ىػو مطػرد احتمػاؿ قلػي ،فػاللفظ يحتمػؿ ىػذا،

وىذا ،والمعنص ياا محتمؿ فػيمنف ف يقبػؿ ،واال فالحػافظ يقػوؿت (لػـ ره ماػبوطار فػي شػي ،مػف الروايػات التػي اتالػلت

لنػػا ثال نػػو وقػػع فػػي بعاػػيا نيػػؼ نػػاف ابتػػدا ،الػػوحي؟ فيػػذا يػػرطح ايوؿ بػػد ،،وىػػو الػػذي تػػمعناه مػػف فػواه المشػػايع ،وقػػد

اتتمعؿ المالنؼ ىذه العبارم نثي ارر نبد ،الحيض ،وبد ،اآلذاف ،وبد ،الللؽ ،وبد ،الللؽ)(ٓ)ٛص

فالل الة يرت ابف حطر ف ما ذىن ثليو القااي يػاض والعينػي االحتمػاالت العقليػة ،مرفػوض ال يمنػف قبولػو،

وىػػذا ياػػا مطازفػػة منػػو رحمػػو ار ومطانبػػة للالػوان ،ال تػػيما و ف القااػػي يػػاض قػػد ثبػػت ورود الروايػػة بػػذلؾ ،و لػػص
فرض الثبوت باالحتماؿ العقلي فيتتأنس لذلؾ بما ذنره حيث قاؿت (ثال نو وقع في بعايا نيؼ ناف ابتػدا ،الػوحي صصصص

وقد اتتعمؿ المالنؼ ىذه العبارم نثي ار "نبد ،الحيض وبد ،ايذاف وبد ،الللؽ")(ٔ)ٛص

املطلب الرابعت االحتنال العكلي يف الصهد واملنت.

ذلؾ ف يتاؽ التند والمتف معا ،ثـ يأتي معنص متمـ للمتف مف نػ ـ الالػحابي ،فػ يػدرت ىػؿ ىػذا المعنػص المػتمـ

مف ن ـ الالحابي بالتند ايوؿ ـ ب تناد آلر ،ويشترؾ ىذا مع المبحث التػابؽ فػي وطػود نػ ـ متػأنؼ فػي المػتف مػف
ن ـ حد الرواه معلقا فيؿ ىو متالؿ بااتناد نفتو ـ معلقا ب تناد آلر ،وذلؾ مثؿ ما رواه البلاري فػي الػحيحو قػاؿت
حدثنا بد ار بف يوتؼ ،قاؿت لبرنا مالؾ ،ف ىشاـ بف روم ،ف بيو ،ف ائشة ـ المؤمنيف -راي ار نيا،-

ف الحارث بف ىشاـ  تأؿ رتوؿ ار  فقاؿت يا رتوؿ ار ،نيؼ يأتيؾ الوحي؟ فقػاؿ رتػوؿ ار ت « حيانػا يػأتيني

مثؿ اللاللة الطرس ،وىو شده لي ،فيفالـ ني وقد و يت نو ما قاؿ ،و حيانا يتمثؿ لي الملؾ رط فينلمني فأ ي
ما يقوؿ» قالت ائشة -راي ار نيا-ت ولقد ريتو ينزؿ ليو الوحي في اليوـ الشديد البرد ،فيفالـ نو واف طبين ػ ػو
اجمللة األردنية يف الدراشات اإلشالمية ،مج ( ،)11ع (2020/1442 ،)4م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ليتفالد رقا(ٕ)ٛص
فقولوتت "قالت ائشة" يتبادر نده تؤاؿ ىؿ ىو تابع لقوليا ايوؿ بالتند التابؽ فينوف موال ر؟ و تػاقو المؤلػؼ

-رحمو ار تعالص -لص طية التعليؽ دوف ثتناد مع اليةة الطزـ؛ ينو يقوؿت قالت ائشة -راي ار تعالص نيا-؟

يرت ابف حطر رحمو ار ف ىذا القوؿ موالوؿ بااتناد الذي قبلو وليس معلقا ،بحطة ف البلاري مف منيطػو نػو

ثذا راد التعليؽ طا( ،العطؼ) ،فيقوؿت (قولو قالت ائشػة ىػو بااتػناد الػذي قبلػو واف نػاف بةيػر (العطػؼ) نمػا يتػتعمؿ

المالػنؼ وغيػره نثيػ ار وحيػػث يريػد التعليػػؽ يػػأتي (العطػػؼ) صصصصوننتػة ىػػذا االقتطػػاع ىنػػا الػت ؼ التحمػػؿ ينيػػا فػػي ايوؿ
لبرت ف متألة الحارث وفي الثاني لبرت ما شاىدت تأييدا لللبر ايوؿ)(ٖ)ٛص
ثذف ،ىػػذه قا ػػدم اتػػتنبطيا ابػػف حطػػر باالتػػتقرا ،مػػف الالػػحيح ف التعليػػؽ ينػػوف بػػالعطؼ ،واالتالػػاؿ ينػػوف بةيػػر

العطؼ في لفظ" قالت" ص

لنػػف العينػػي رحمػػو ار لػػو ري آلػػر ،وىػػو -مقلػػد فيػػو للنرمػػاني -ف ىػػذا القػػوؿ يحتمػػؿ وطيػػيف (العطػػؼ) وغيػػر
(العطؼ) ،فقاؿت (قولو قالت ائشة يحتمؿ وطييف حدىما ف ينوف معطوفا لص ااتناد ايوؿ دوف حرؼ العطػؼ نمػا
ىػػو مػػذىن بعػػض النحػػام الػػرح بػػو ابػػف مالػػؾ ،فحينئػػذ ينػػوف حػػديث ائشػػة متػػندا واآللػػر ف ينػػوف ن مػػا برتػػو غيػػر

مشػارؾ لػػألوؿ ،فعلػص ىػػذا ينػوف ىػػذا مػف تعليقػػات البلػاري قػػد ذنػره تأنيػػدا بػأمر الشػػدم وتأييػدار لػػو لػص مػػا ىػو ادتػػو فػي

تراطـ ايبوان حيث يذنر ما وقع لو مف قرآف و تنة متا دا ليا)(ٗ)ٛص ونقؿ العيني ف بعض العلما ،نفييـ نوف ىػذه
الاليةة و مثاليا ف تنوف معلقة ،ثال نو رد لييـ بأنيـ ال دليؿ ليـ ثذ ايالؿ العطؼ بايدام ص
وناقش الدنتور اللاير الحافظ ابف حطر والنرماني والعيني فػي منيطيػة البلػاري ىػذه ،فبعػد ف ذنػ ار ن مػا نثيػ ار
ح ػػوؿ م ػػا تػػبؽ تلليالػػو مػػف ري ابػػف حط ػػر وملالفت ػػو للنرمػػاني وتعالػػن العينػػي للنرم ػػاني ورده لػػص الحػػافظ فيق ػػوؿت

(النرمػاني يبػدي احتمػاالت ،لنػف ىػؿ يتػػتند فييػا ثلػص واقػع النتػان و نيػا مطػػرد احتمػاالت قليػة؟ ولػذلؾ نثيػ ارر مػا يبػػدي

ىذه االحتماالت ال يتتند فييا ثلص اتتقرا ،،النرماني ما يتػتند ثلػص اتػتقرا ،،لنػف يبػدي احتمػاالت قليػة يحتمليػا النػ ـ،
ويرد ليو ابف حطر نثي ارر يقوؿت االحتماالت العقليػة المطػردم ال مػدلؿ ليػا فػي ىػذا الفػف ،االحتمػاالت العقليػة المطػردم ال

مدلؿ ليا في ىذا الفف ،يرد لص النرماني نثير بيذا الن ـ ،فدؿ لص ف االحتماالت العقلية التي ليا متتند ليا مػدلؿ

صصص ،ولذا نقوؿت ثنما يتعلؽ بعلـ دراية الحديث مما للػري فيػو مطػاؿ لةيػر ىػؿ الحػديث ف يتنلمػوا فيػو ،اآلف الحػافظ ابػف

حطر يقوؿت دوف واو ثذار ىو بااتناد التابؽ ،ولو ناف بالواو لقلنات ثنو معلؽ)(٘)ٛص
املطلب اخلامضت ضوابط قبول االحتناالت العكلية يف الصهد واملنتص

في ىذا المطلن تتطيع ف تتللص اوابط للتعامؿ مػع االحتمػاالت العقليػة فػي الحػديث النبػوي تػندا ومتنػا مػف

ل ؿ النقاط اآلتيةت
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بيػػا ػػف تفيػػـ معػػاني اللطػػان ومقاالػػده و يلحػػؽ بيػػا الحػػرج بمطالبتيػػا لػػص ل ػ ؼ معيودىػػا فػػي اللطػػان وقػػد

فرات مة مية ،وىذا ود لص مقالد الشارع مف التفييـ والتيتير بالمعاراة والمناقاة()ٛٙص

ٕ)
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ػي
ػاؿ لِػيت َ"يػا َُب ُّ
ار  ،صصص فَقَ َ
َ
الػاحبِوَ ،فلَ امػا قَ َ
َُ
ر
ا،م َ
آل ُر فَقَ َ َ َ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
ُْرت َؿ ثِلَ اي ِ
ت
َف َى ِّػو ْف َ لَػص ُ امتػي ،فَ َػراد ثِلَػ اي الثانَيػةَ ا ْق َػرْهُ َ لَػص َح ْػرفَْي ِف ،فَ َػرَد ْد ُ
آف َ لَص َح ْرؼ ،فَ َػرَد ْد ُ
ت ثِلَْيػو ْ
َف ا ْق َِر ا ْلقُ ْر َ
ؾ بِ ُن ِّؿ َرادم َرَد ْدتُ َنيَا َم ْتأَلَة تَ ْتأَلُنِييَا"()ٛٚص
َح ُرؼَ ،فلَ َ
َف َى ِّو ْف َ لَص ُ امتِي ،فَ َراد ثِلَ اي الثاالِثَةَ ا ْق َرْهُ َ لَص َت ْب َع ِة ْ
ثِلَْي ِو ْ

دـ الحة االتتدالؿ لص مطرد االحتماؿ ص يف د ػوت االتػتدالؿ بةيػر ظػواىر النالػوص يقتاػي نتػبة التعميػة
لػػص العبػػاد مػػف قبػػؿ لػػالقيـ و نتػػبة التقالػػير فػػي التبليػػح مػػف قبػػؿ النبػػي الػػلص ار ليػػو و تػػلـ ،قػػاؿ ابػػف حػػزـت

(وىذا ما ال يطوز لمتلـ ف يلطر ببالو)()ٛٛص
ٖ)

طرح االحتماالت العقلية ند ثبوت الػدليؿ ولػـ يوطػد مػا يعاراػوص ينػو مػف الواطػن ثتػقاط االحتمػاالت الػواردم فػي
الػػنص التػػالـ مػػف المعاراػػة ،نمػػا قػػاؿ ابػػف حطػػرت (االحتمػػاالت العقليػػة ال مػػدلؿ ليػػا فػػي ايمػػور النقليػػة ،ولػػو اتترتػػؿ
فييا متترتؿ)()ٜٛص

وقد انعقد ااطماع لص وطون العمؿ بما ظير وتبادر في داللة الدليؿ واف لـ تنقطع في تبيؿ داللتػو االحتمػاالت
المعنوية غير المتبادرم(ٓ)ٜص

ٗ)

االلتطػػا ،ثلػػص االحتمػػاالت العقليػػة نػػد التعػػارض والػػعوبة التػػرطيح ،و الطمػػعص نمػػا قػػاؿ الشػػيع حتػػف العطػػارت

٘)

ث ماؿ االحتماالت العقلية في النص ال تقديمو لص النصص ويمنف ف يفتر بتحليؿ النصص

)ٙ

االحتمػػاالت العقليػػة فػػي التػػند حتػػص تنػػوف مقبولػػة ينبةػػي ف تنػػوف مبنيػػة لػػص االتػػتقرا،ص نمػػا فعػػؿ ابػػف حطػػر فػػي

(االحتماالت العقلية ال تقدح في ايمور العادية ف يقاؿ ثف وطود االحتماؿ واف بعد يمنع مف القطع)(ٔ)ٜص

اتتنباطو قا دمت ( ف البلاري ثذا راد التعليؽ طػا( ،العطػؼ) ،فيقػوؿت (قولػو قالػت ائشػة ىػو بااتػناد الػذي قبلػو واف
نػاف بةيػر (العطػؼ) نمػػا يتػتعمؿ المالػنؼ وغيػره نثيػ ار وحيػث يريػد التعليػؽ يػػأتي (العطػؼ) صصص وننتػة ىػذا االقتطػػاع
ىنػػا ال ػػت ؼ التحمػػؿ يني ػػا فػػي ايوؿ لب ػػرت ػػف مت ػػألة الح ػػارث وفػػي الث ػػاني لبػػرت م ػػا شػػاىدت تأيي ػػدا لللب ػػر

ايوؿ)(ٕ)ٜص و ند لص ذلؾ الشيع بد النريـ اللاير بقولوت (ثنما يقرر-ابف حطر -ف اتتقرا)ٜٖ()،ص
)ٚ

الدقة والحيطة نػد اتػتعماؿ االحتمػاالت العقليػة حتػص ال يتالػؼ بػاال تزاؿص بمعنػص نػو ثذا وطػد تعػارض فحينئػذ نلطػأ
ثلػػص واػػع ػػدم احتمػػاالت ،ناحتمػػاؿ الطمػػع ،و التػػرطيح ،و النتػػع نمػػا تػػبقت ااشػػارم ثليػػوص ىػػذا بل ػ ؼ المعتزلػػة
ػنص العقػ َؿ ،قػػدـ العقػػؿ وطػػرح الػػنصص وفػػي ىػػذا يقػػوؿ
الػػذيف يقػػدموف مفيػػوـ العقػػؿ لػػص مفيػػوـ الػػنص ،فػ ذا لػػالؼ الػ ُ
الفلػػر ال ػرازي نمػػا نقلػػو شػػيع اات ػ ـ ابػػف تيميػػةت (ثذا تعاراػػت ايدلػػة التػػمعية والعقليػػة و التػػمع والعقػػؿ و النقػػؿ
والعقػؿ و الظػواىر النقليػة والقواطػع العقليػة – فعلػص ز ميػـ يتػتحيؿ الطمػع بػيف العقػؿ والنقػؿ ينػو اطتمػاع بػيف اػديف –
يطػن ف ُنق ِّػدـ العقػؿ لػص النقػؿ يف العقػؿ الػؿ النقػؿ  ،فلػو قػدمنا النقػؿ لػص العقػؿ فقػد قػدحنا فػي العقػؿ الػذي ىػو
الؿ في ثبوت النقؿ)(ٗ)ٜص

اجمللة األردنية يف الدراشات اإلشالمية ،مج ( ،)11ع (2020/1442 ،)4م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

17

ٖٚ

Published by Arab Journals Platform, 2020

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 16 [2020], Iss. 4, Art. 3

موقف احملدثني مو االحتناالت العكلية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)ٛ

تعظيـ النص –التالـ مف المعاراة -وتقديمو لص ي احتماؿ قليص نما قاؿ المبػارنفوريت ثف الػح الحػديث فػايظير
فيو نو تعبد محض ال مدلؿ للعقؿ فيو(٘)ٜص

الفصل الجالحص

رواية احلديح باملعهى وأثر االحتناالت العكلية على األدلة.
تحػػدث فػػي ىػػذا الفالػػؿ ػػف روايػػة الحػػديث بػػالمعنص وموقػػؼ المحػػدثيف منػػو ،مػػع ذنػػر مػػف قػػاؿ ف ذلػػؾ مػػف بػػان
االحتماالت العقلية ،ثـ لتمت بأثر ذلؾ لص الدليؿص

املطلب األولت رواية احلديح باملعهى مو باب االحتناالت العكلية.
ايالؿ في رواية الحديث ف تنوف بػاللفظ  ،لنػف طػاز روايػة الحػديث بػالمعنص طما ػة مػف الالػحابة مػنيـت لػي،

وابف باس ،و نس بف مالؾ ،و بو الػدردا ،،وواثلػة بػف ايتػقع ،و بػو ىريػرم  ثػـ طما ػة مػف التػابعيف ينثػر ػددىـ مػنيـ
ثمػاـ ايئمػة الحتػف البالػري ثػـ الشػػعبي والثػوري و مػرو بػف دينػار وابػراىيـ النلعػػي ومطاىػد و نرمػة نقػؿ ذلػؾ ػنيـ فػػي
تراطـ تيرىـ بألبار ملتلفة ايلفاظص
قاؿ حذيفةت (ثنا قوـ رن ،نورد ايحاديث فنقػدـ ونػؤلر)()ٜٙص وقػاؿ ابػف تػيريفت (ننػت تػمع الحػديث مػف شػرم،

المعنػػص واحػػد وايلفػػاظ ملتلفػػة)()ٜٚص وقػػاؿ تػػفياف الثػػوري -رحمػػو ار-ت (ثذا قلػػت لنػػـت ثنػػي حػ ِّػدثنـ نمػػا تػػمعت فػ تُالػ ِّػدقوني،
ثنما ىو المعنص)()ٜٛص

وقػػد التلػػؼ لمػػا ،اللةػػة فػػي االتتشػػياد بالحػػديث ،ىػػؿ يحتطػػوف بػػو فػػي متػػائؿ اللةػػة والنحػػو ـ ال ،فمنػػع ذلػػؾ المتقػػدموف

مف النوفيف والبالريف ،بحطة تطرؽ احتماؿ الرواية بالمعنص ،ف يوثؽ بأف ذلؾ المحتج بو لفظو  حتص تقوـ بو الحطةص

ويمنف تقتيـ النحام بشأف االتتشياد بالحديث النبوي ثلص ث ث مدارس منيا مف منع ذلػؾ ومنيػا مػف طػازه واتلػذه تاتػا

للتقعيد ومنيـ مف توتط بيف المدرتتيف.

فحمػؿ لػوا ،المػانعيف بػو حيػاف وحطػتيـ ،ف الحػديث ُروي بػالمعنص ،ودلػؿ فيػو روايػة اي ػاطـ ومتػألة التالػحيؼ
والتحريؼ وشبية الواع .واحتج بو حياف بقوؿ تفياف الثوريت (ثف قلت ثني حدثنـ نما تمعت ف تالدقوني ف نما ىو
المعنص)()ٜٜص وممف تبنص ىذا الري مف المعاالريف دص بد الحميد الشلقاني حيػث قػاؿت (واػعنا القػرآف النػريـ لػص رس
المالادر صص وطعلنا البان الثاني للحديث ،وترتيبو في مالادر اللةة ال يأتي في المرتبة بعد القرآف النريـ ،وال يأتي نذلؾ

في المرتبة الثانية تاريليار ،ذلؾ ف نثرم مف اللةوييف ال يعتمدوف لص الحديث في الرواية اللةوية لآلفػات التػي الػاحبت

روايتو وىي الرواية بالمعنص والتالحيؼ ،والواع)(ٓٓٔ)ص

ما المتوتطوف بيف المنع والطواز ،فمف برز ئمة ىذا االتطاه  ،بو ثتحاؽ الشاطبي الذي حدد معالـ ىذا التوتط

في شرحو ايلفيػة المتػمص "المقاالػد الشػافية فػي شػرح الل الػة النافيػة" ثذ ذنػر فػي بػان "االتػتثنا"،ت "لػـ نطػد حػدار مػف

النحػػوييف اتتشػػيد بحػػديث رتػػوؿ ار  ،وىػػـ يتتشػػيدوف بن ػ ـ ط ػ ؼ العػػرن وتػػفيائيـ الػػذيف يبولػػوف لػػص

قػػابيـ

و شػعارىـ فييػػا الفحػش واللنػػا ويترنػػوف ايحاديػث الفالػػيحة ينيػػا تنقػؿ بػالمعنص وتلتلػػؼ رواياتيػػا و لفاظيػا بلػ ؼ نػ ـ
ٗٚ
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العػرن وشػعرىـ ،فػ ف رواتػو ا تنػوا بألفاظيػا لمػا ينبنػي لييػا مػف النحػو ،ولػو وقفػت لػص اطتيػادىـ قاػيت منػو العطػن ،ونػذا

القرآف ووطوه القرآف"(ٔٓٔ)ص ومف ىذه المدرتة ياا بد ار بف الحتيف العنبري ،والتيوطي ،وقاتـ بف لي بف محمد الالفارص

مػا المحتطػػوف بالحػػديث النبػوي ،فيعتبػػر ابػػف مالػػؾ حامػؿ لػوا ،مدرتػػة االحتطػػاج بالحػديث النبػػوي الشػريؼ وحامػػؿ

لوائيا فقد بدع في ىذا المطاؿ وشؽ طريقار لاالار تلنو بعػده النثيػر مػف النحػام وشػنؿ تحػوالر ميقػار فػي نظػرم النحػام ثلػص

االتتشياد بالحديث النبوي الشريؼص طا ،في مقدمة ايلفيةت (و مػا االطػ ع لػص الحػديث فنػاف فيػو آيػة –يعنػي ابػف مالػؾ،-

يف نثر ما يتتشيد بالقرآف ،ف ف لـ ينف فيو شاىد دؿ ثلص الحديث ،واف لـ ينف فيو شاىد دؿ ثلص شعار العرن)(ٕٓٔ)ص

وفػػي شػػرح النافيػػة الشػػافيةت (قػػاؿ الػػدمامينيت وقػػد نثػػر المالػػنؼ -رحمػػو ار تعػػالص -مػػف االتػػتدالؿ بايحاديػػث

النبوية لص ثثبات ايحناـ النحوية ،وشنع ليو بو حيػاف ،وقػاؿت ثف ذلػؾ ال يػتـ لػو لتطػرؽ احتمػاؿ الروايػة بػالمعنص ثلػص

ما يتتدؿ بو مف تلؾ ايحاديث ،ف يوثؽ بأف ذلؾ المحتج بو لفظو  -ليو الال م والت ـ -حتص تقوـ بو الحطة)(ٖٓٔ)ص

ومما يدؿ لص ثنثار ابف مالؾ مف االتتشياد بالحديث النبوي ل فا لنثير مف النحػام ،مػا نقلػو التػيوطي ػف بػي

حياف ّنو قاؿت (قد نثر
المالنؼ – ابف مالؾ النحوي  -مف االتتدالؿ بما وقع في ايحاديث لص ثثبػات القوا ػد النيلػة
ّ
َ
(ٗٓٔ)
غيره) ص
في لتاف العرن وما ريت ر
حدا مف المتقدميف والمتألريف تلؾ ىذه الطريقة ُ

ومف ىذه المدرتة ااماـ محمد بو زىو حيث ذنر رد البػدر الػدماميني لػص المتقػدميف مػف النػوفيف والبالػريف ،

وتالويبو ري ابف مالؾ بطواز االتتشػياد بالحػديث حتػص ولػو نػاف بػالمعنص ،معلػ الروايػة بػالمعنص مػف بػان االحتمػاالت

العقليػػةص فقػػاؿت (ثف اليقػيف لػػيس بمطلػػون فػػي ىػػذا البػػان ،وانمػػا المطلػػون غلبػػة الظػػف ،الػػذي ىػػو منػػاط ايحنػػاـ الشػػر ية،

ونػػذا مػػا يتوقػػؼ ليػػو مػػف نقػػؿ مفػػردات ايلفػػاظ ،وقػوانيف اي ػران ،فػػالظف فػػي ذلػػؾ نلػػو نػػاؼ ،وال يلفػػص نػػو يةلػػن لػػص
الظػػف ف ذلػػؾ المنقػػوؿ المحػػتج بػػو لػػـ يبػػدؿ؛ يف ايالػػؿ ػػدـ التبػػديؿ ،ال تػػيما والتشػػديد فػػي الاػػبط والتحػػري فػػي نقػػؿ
ايحاديث ،شائع بيف النقلة والمحدثيفص ومف يقوؿ منيـ بطواز النقؿ بالمعنص ،ف نمػا ىػو نػده بمعنػص االحتمػاالت العقليػة،

الػػذي ال ينػػافي وقػػوع نقياػػو فلػػذلؾ تػراىـ يتحػػروف فػػي الاػػبط ،ويتشػػددوف مػػع قػػوليـ بطػواز النقػػؿ بػػالمعنص ،فيةلػػن لػػص

الظف مف ىذا نلو نيا لـ تبدؿ ،وينوف احتماؿ التبديؿ فييا مرطوحا فيلةص ،وال يقدح في الحة االتتدالؿ بيا)(٘ٓٔ)ص

ومػػف ايمثلػػة حػػوؿ روايػػة الحػػديث بػػالمعنص والتأنيػػد لػػص ف ذلػػؾ مػػف بػػان االحتمػػاالت العقليػػة ،مػػا لػػـ يلػػؿ ذلػػؾ

بػالمعنص المػراد ،و لػػـ الػراوي بمػػا يحيلػػو اللفػػظ مػػف معػانيص لفػػظت ننحتنيػػا ،ملنتنيػػا ،زوطتنيػػا ،منلتنيػػا ،مننانيػػاص الػػذي
ورد في حديث الواىبة نفتيا ،ف نو قالة واحدم ومداره لص بي حازـ ف تيؿ بف تعدص
والتلفت الروام فيو لص بي حازـص

()ٔٓٙ

فقاؿ فيو مالػؾ بػف نػست "زوطنانيػا لػص مػا معػؾ مػف القػرآف"

ص و ػف حمػاد بػف زيػد روايتػاف ،روايػة مػرو بػف
()ٜٔٓ

وف نو "زوطتنيا"( ،)ٔٓٚورواية بو النعماف نو "ملنتنيا"()ٔٓٛص وقاؿ فايؿ بف تليماف في روايتو" زوطتنيا"

ص

وقاؿ بد العزيز بف بي حازـ ،ويعقون بف بد الػرحمف "قػد ملنتنيػا"(ٓٔٔ)ص وقػاؿ فيػو تػفياف بػف يينػة نػوت "فقػد

ننحتنيا"(ٔٔٔ)ص وقاؿ بو غتاف " ملننانيا"(ٕٔٔ)ص
ىػػذه الروايػػات نليػػا فػػي الػػحيح البلػػاري ،ومػػف غيػػر المحتمػػؿ ف تنػػوف ىػػذه ايلفػػاظ نليػػا قاليػػا النبػػي  فػػي تلػػؾ
الواقعة وتلؾ التا ة ثال لص تبيؿ االحتماالت العقليةص ومما يؤند لص ذلؾ تبايف موقؼ العلما ،مف ىذا الحديثص
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فقػػاؿ ابػػف دقيػػؽ العيػػدت ىػػذه لفظػػة واحػػدم فػػي حػػديث واحػػد التلػػؼ فييػػاص والظػػاىر القػػويت ف الواقػػع حػػد ايلفػػاظ ،ال

نلياص فالالوان في مثؿ ىذا النظر ثلص الترطيح بأحد وطوىو(ٖٔٔ)ص

ويرت ابف التيف تقوط االحتطاج بيذا الحديث وال مطاؿ للترطيح فيو قائ ت (ال يطوز ف ينوف النبي  قػد بلفػظ
التمليػػؾ والتػػزويج معػػا فػػي وقػػت واحػػد فلػػيس حػػد اللفظػػيف بػػأولص مػػف اآللػػر فتػػقط االحتطػػاج بػػو ىػػذا لػػص تقػػدير تتػػاوي

الروايتيف فنيؼ مع الترطيح)(ٗٔٔ)ص

ـ ،مثؿ معمر و بػد العزيػز بػف بػي حػازـ،

وذىن ابف الطوزي ثلص تاعيؼ لفظة "ملنتنيا" بتاعيؼ رواتيا اي

وترطيح رواية زوطتنيا ،فقاؿت (ثنما روت ملنتنيا ث ثة نفس معمر وناف نثير الةلط و بد العزيز بف بي حػازـ ويعقػون
ااتنندراني وليتا بحافظيف وايلذ برواية الحفاظ الفقيا ،مع نثرتيـ ولص)(٘ٔٔ)ص

ونػػذا ياػػا البةػػوي والػػدار قطنػػي ذىبػػا ثلػػص تػػرطيح روايػػة" زوطتنيػػا" ورد روايػػة "ملنتنيػػا" بحطػػة نيػػا وىػػـص فقػػاؿ

البةػويت (ال حطػة فػػي ىػذا الحػديث لمػػف طػاز انعقػػاد الننػاح بلفػظ التمليػػؾ يف العقػد نػػاف واحػدا فلػـ ينػػف اللفػظ ثال واحػػدا
والتلؼ الروام في اللفظ الواقع والذي يظير نو ناف بلفظ التزويج)()ٔٔٙص

ثال ف ااماـ النووي يرت االحتماالت العقلية وقبوؿ ن اللفظتيف فيقوؿت (ويحتمؿ الحة اللفظيف وينوف طرت لفػظ

التزويج وال فملنيا ثـ قاؿ لو اذىن فقد ملنتيا بالتزويج التابؽ)()ٔٔٚص قاؿ العينيت (وىذا ىو الوطو)()ٔٔٛص

وذىػػن الحػػافظ ابػػف حطػػر رحمػػو ار ثلػػص وطػػود احتمػػاليف ،حػػدىما قريػػن واآللػػر بعيػػد ،فقػػاؿت (ويطمػػع بػػيف ىػػذه

ايلفاظ بأف بعض الروام حفظ ما لـ يحفظ بعض و ف القالة متعددم)()ٜٔٔص ثال نو في نياية شرحو للحديث رطح روايػة
التػػزويج فقػػاؿت (فلػػـ يبػػؽ ثال التػػرطيح بػػأمر لػػارطي ولنػػف القلػػن ثلػػص تػػرطيح روايػػة التػػزويج ميػػؿ لنونيػػا روايػػة اينث ػريف

ولقرينة قوؿ الرطؿ اللاطن زوطنييا يا رتوؿ ار)(ٕٓٔ)ص

املطلب الجانيت اإلمجال يف اللفظ مو جهة االحتناالت العكلية.

اللفػػظ المطمػػؿ فػػي اللةػػة مػػألوذ مػػف الطمػػع ،ومنػػو يقػػاؿت " طمػػؿ الحتػػان" ثذا طمعػػو ورفػػع تفاالػػيلوص وقيػػؿت ىػػو

المحالؿ ،ومنو يقاؿت " طملت الشي ،ثذا حاللتو"(ٕٔٔ)ص وزاد الدنتور ياض التلمي فيو معنص وىو اابياـ(ٕٕٔ)ص
ثذف ،اللفظ المطمؿ في اللةة لو ث ثة معاف ،منيا الطمع ،والتحاليؿ ،واابياـص

وفي االط ح ايالولييفت ىو ما لو داللة لص حد مريف ال مزية يحدىما لص اآللر بالنتبة ثليو(ٖٕٔ)ص

يتتفاد مف ذلؾ ف اللفظ المطمؿ ند ثط قو ال يفيػـ منػو شػي،؛ الحتمالػو معنػيف ال يتػرطح حػدىما لػص اآللػر،
وينوف في ايقواؿ وفػي داللػة ايفعػاؿ ،وذلػؾ نمػا لػو قػاـ النبػي  مػف الرنعػة الثانيػة ،ولػـ يطلػس طلتػة التشػيد الوتػط،
ف نو متردد بيف التيو الذي ال داللة لو لص طواز ترؾ الطلتة ،والتعمد الداؿ لص طواز ترنيا(ٕٗٔ)ص

و ف تبن تتميتو ونونو مف بان االحتماالت العقلية يقػوؿ اامػاـ الق ارفػيت (اللفػظ المطمػؿ الػتلط فيػو المػراد بةيػر
المراد فتمي مطم ر ،فػ ذا واػعت العػرن اللفػظ مشػترنار لػزـ االشػتراؾ ااطمػاؿ ،نمػا تقػوؿ الفػرس اآلف ال ثطمػاؿ فيػو بػؿ

يتبادر الذىف ثلص الحيواف الالاىؿ ،فلو واػعوه لحيػواف آلػر الػار مطمػ ر ،فعلمنػا ف ااطمػاؿ نشػأ ػف االشػتراؾ ،و مػا
نطوز ف ينوف زيدار و م ارر و طميع رطاؿ الدنيا لص البدؿ ،وذلػؾ بطريػؽ االحتمػاالت العقليػة
ثذا قلنا في الدار رطؿ ف نا ِّ
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ال الواع اللةوي ،بؿ ما اقتاص الواػع ثال القػدر المشػترؾ بػيف طميػع الرطػاؿ ،وىػو مفيػوـ الرطػؿ ،وىػو مػف ىػذا الوطػو
ظ ػػاىر ال مطم ػػؿ ،وانم ػػا ط ػػا ،ااطم ػػاؿ م ػػف طي ػػة االحتم ػػاالت العقلي ػػة ،فعلمن ػػا ف ااطم ػػاؿ ل ػػو ت ػػببافت الوا ػػع اللة ػػوي

واالحتماالت العقلية)(ٕ٘ٔ)ص

ويبػيف اامػػاـ الزرنشػػي ف االحتمػاؿ ينػػوف فػػي دليػػؿ الحنػـ تػػارم ،وفػػي محػؿ الحنػػـ تػػارم لػػرت ،فػ ذا نػػاف فػػي دليػػؿ

الحنـ تقط بو االتتدالؿ دوف الثاني ،ممث بذلؾ بحديثت «فيما تػقت التػما ،العشػر»( ،)ٕٔٙفقػاؿت (يحتمػؿ ف ينػوف
تيؽ لوطون الزنام في نؿ شي ،،حتص اللا اروات ،نما يقوؿ بو بو حنيفة ،وينوف العمػوـ مقالػودا لػو ،ينػو تػص بلفػظ
داؿ ليو وىو ما يحتمؿ نو لـ يقالده؛ يف القا دم نو ثذا لرج اللفظ لبياف معنص ال يحتج بو في غيره ،وىػذا ثنمػا تػيؽ
لبيػػاف الق ػػدر الواطػػن دوف الواطػػن فيػػو ،ف ػ يحػػتج بػػو لػػص العمػػوـ فػػي الواطػػن فيػػو ،واذا تعاراػػت االحتمػػاالت تػػقط
االتتدالؿ بو لص وطون الزنام في اللا اروات)()ٕٔٚص

املطلب الجالحت االحتناالت العكلية واالضطرابص

يقػػع االاػػطران فػػي التػػند والمػػتف معػػا ممػػا ينػػوف تػػببا فػػي اػػعؼ الحػػديث و ػػدـ اال تمػػاد ليػػو ،و قػػة ذلػػؾ

باالحتماالت العقلية ىػو ػدـ الوقػوؼ لػص الطمػع بػيف الحػديثيف المتعاراػيفص وبػالرطوع ثلػص المحػدثيف فػي ن ميػـ لػص
االاػطران ،تبػيف لػػي نػو ال يوطػػد حػديث والػؼ بأنػػو ماػطرن لػػص ااطػ ؽ ،فػ ذا والػػؼ حػد المحػػدثيف تػندا مػػا و
متنا ما بأنػو ماػطرن ،نطػد مػف ىػؿ العلػـ مػف طمػع ورطػح حػد الطػريقيف و النالػيفص وفػي نظػري ف ىػذا التػرطيح ىػو
حد االحتماالت ،باتتعماؿ والاؼ للترطيحص

الفرع األول :االضطراب لغة.

()ٕٔٛ

الػػؿ نلم ػػة (ااػػطرن) ا ػػرنص وم ػػادم الاػػاد والػ ػرا ،والبػػا ،ال ػػؿ واح ػػد ثػػـ يت ػػتعار ويحمػػؿ لي ػػو

ياطرن ،يت يارن بعاو بعاار ،وتارن الشي ،وااطرنت تحرؾ وماج()ٕٜٔص

ص والم ػػوج

الفرع الثاني :المضطرب اصطالحاً.

قاؿ ابف الال حت (الماطرن مف الحديث ىو الذي تلتلؼ الروايػة فيػو فيرويػو بعاػيـ لػص وطػو وبعاػيـ لػص

وطو آلر ملالؼ لو وانما نتميو ماطربار ثذا تتاوت الروايتاف)(ٖٓٔ)ص

قلتت االلت ؼ المؤثرت ىو المشعر بقلة ابط راويػوص قػاؿ الحػافظ ثنػا ،ن مػو لػص حػديث التلػؼ فيػو الػروامت

التلػػوف فػػي الحػػديث الواحػػد ،بااتػػناد الواحػػد ،مػػع اتحػػاد الملػػرج يػػوىف راويػػو وينبػ بقلػػة اػػبطو ثال ف ينػػوف مػػف الحفػػاظ

المنثريف المعروفيف بطمع طرؽ الحديث ،ف ينوف ذلؾ داالر لص قلة ابطو(ٖٔٔ)ص
الفرع الثالث :الشروط التي يصير بيا الحديث مضطربا:

ٔ -وطود االلت ؼ المؤثر.
ٕ -اتحاد الملرج.
ٖ-

ف تنوف ايوطو متتاوية.
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ٗ-

ف ال يمنف الطمع.

٘-

ف ال يمنف الترطيح.
قاؿ الحافظت (االلت ؼ لص الحفاظ في الحديث ال يوطن ف ينوف ماطربار ثال بشرطيف :حػدىمات اتػتوا ،وطػوه

االلػت ؼ ،فمتػص رطػح حػد ايقػواؿ قػدـ وال يعػؿ الالػحيح بػالمرطوح .ثانييمػات مػع االتػتوا ،ف يتعػذر الطمػع لػص قوا ػػد
المحدثيف ،ويةلن لص الظف ف ذلؾ الحافظ لـ ياػبط ذلػؾ الحػديث فحينئػذ يحنػـ لػص تلػؾ الروايػة وحػدىا باالاػطران

ويتوقؼ ف الحنـ بالحة ذلؾ الحديث)(ٕٖٔ)ص

الفرع الرابع :مثال االضطراب في السند والمتن.

ػون ُسِ َ ،ػف ْابػ ِػف ِشػيَان َ ،ػ ْػف
الػالِحَ ،حػ ادثََنا َ ْب ُػد اللاػ ِػو ْب ُػف َو ْىػنْ ،
قػاؿ بػو داود فػػي تػننوت َحػ ادثََنا ْ
َلَب َرنِػػي ُي ُ
َح َمػ ُػد ْب ُػف َ
ِ
ِ اِ
ِ اِ
وؿ اللا ِو  بِالال ِ
احوا و ُىـ مع رت ِ
اع ِيد
اف ُي َح ِّد ُ
ُ َب ْيد اللو ْب ِف َ ْبد اللو ْب ِف ُ تَْبةَ َح ادثَوُْ َ ،ف َ ام ِار ْب ِف َياتر َانوُ َن َ
ث َانيُ ْـ «تَ َمت ُ َ ْ َ َ َ ُ
ػوىيـ متػػحةر و ِ
ِ
ِ
ُلػ َػرت
اػ َػرُبوا بِػأَ ُنفِّ ِي ُـ ال ا
اػ َػرُبوا بِػأَ ُنفِّ ِي ُـ ال ا
يد َمػ اػرمر ْ
الػ ِػع َ
احػ َػدمر ،ثُػ اـ َ ػ ُ
الػ ِػع َ
ػادوا فَ َ
يد ،ثُػ اـ َم َتػ ُ
ال ػ َ م ا ْلفَ ْطػ ِػر فَ َ
ل َ
ػحوا ُو ُطػ َ ُ ْ َ ْ َ َ
ان ِن و ْاآلب ِ
فَمتحوا بِأ َْي ِدي ِيـ ُنلِّيا ثِلَص ا ْلمَن ِ
اط ِم ْف ُبطُ ِ
وف َْي ِدي ِي ْـ»(ٖٖٔ)ص
َ َ
ََُ
ْ َ
َ
وىذا ثتناد اعيؼ يمريف:

ٔ -االنقطاع بيف بيد ار و ّمار(ٖٗٔ)ص
ٕ -االاطران في تنده ومتنو.
فرواه
قَا َؿت «تََي ام ْمَنا

ػار ْب ِػف ي ِ
مرو بف دينار َ ِف ُّ
َلَب َػرهُْ َ ،ػف َبِي ِػوْ َ ،ػف َ ام ِ
اتػر
الزْى ِر ِّ
يْ َ ،ف ُ َب ْي ِد اللا ِو ْب ِف َ ْب ِد اللا ِو ْب ِف ُ تَْبةَ َانػوُ ْ
َ
ان فَمت ْحَنا بِوطوِىَنا و َْي ِد َينا ثِلَص ا ْلمَن ِ
ِ اِ
ان ِن»(ٖ٘ٔ)ص
ُُ
َم َع َر ُتوؿ اللو  بِالتَُّر ِ َ َ
َ
َ

فينا قاؿ ( ف بيو) وفي ايوؿ لـ يقؿ.

ورواه الػػالح بػػف نيتػػاف ػػف ُّ
ي َ ،ػ ْػف ُ َب ْيػ ِػد اللاػ ِػو ْبػ ِػف
الزْىػ ِػر ِّ
ِ
وفيوت فَقَاـ ا ْلمتلِموف مع رت ِ ا ِ
ض،
ا َرُبوا بِأ َْيدي ِي ُـ ْاي َْر َ
وؿ اللو  فَ َ
َ ُْ ُ َ َََُ
()ٖٔٙ
وىيـ و َْي ِدييـ ثِلَص ا ْلمَن ِ
ان ِنصصص) ص
ُو ُط َ ُ ْ َ َ ُ ْ
َ

َ ْبػ ِػد اللاػ ِػو ْبػ ِػف ُ تَْبػةَ ػػف ابػػف بػػاس ػػف ّمػػار بػػف ياتػػر
ِ
اوا ِم َف التُّر ِ
ان َش ْيرئا ،فَ َم َت ُحوا بِيَا
ثُاـ َرفَ ُعوا َْيدَييُ ْـ َولَ ْـ َي ْنفُ ُ
َ

فينا طعليا اربة واحدمص وفيما تبؽ اربتيف.

حاصل االضطراب:
وقع االضطراب في سنده وفي متنو:
أما السند:

ٔ -الزىري ف بيد ار بف بد ار بف تبة ف ّمار(.)ٖٔٚ
ٕ -الزىري ف بيد ار بف بد ار ف بيو ف ّمار.

وأما المتن:

ٚٛ
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فمرم يقوؿت اربة .ومرم يقوؿت اربتيفص فيذا ااطران في تنده ومتنو .وقاؿ ابػف بػد البػرت ( حاديػث ّمػار فػي التػيمـ
نثيرم االاطرانص واف ناف رواتيا ثقات)()ٖٔٛص
مف ل ؿ ن ـ ابف بد البػر "واف نػاف رواتيػا ثقػات" فػيمنف تػرطيح حػد الثقػات بطػوؿ الالػحبة ،و الحفػظ ،واامامػة
في الديفص وىو ما حدث في اقتباس الفقيا ،مف حاديث التيمـ مف نونو اربة و اربتيفص
املطلب الرابعت أثر االحتناالت العكلية يف األدلةص

ل حتمػػاالت العقليػػة ثػػر فػػي الػػدليؿ ثوبتػػا وداللػػة ،ترطيحػػا وتاػػعيفا ،فمطػػرد ورود االحتمػػاؿ يظيػػر تػػأثيره فػػي قبػػوؿ

المروي و رده ،ف ذا تتاوت االحتماؿ مع المعنص الظاىر مف النص اعؼ االتتدالؿ مطلقا واحتاج الدليؿ ثلػص بيػاف مػف

لارجص ونما يقاؿت الدليؿ ثذا تطرؽ ثليو االحتماؿ تقط بو االتتدالؿص

ومف ايمثلة لص تأثير االحتماالت لص ايدلػة مػا تػبؽ اػربو فػي االحتمػاالت العقليػة فػي التػند ،ناحتمػاؿ غلػط
الراوي و لطئو ،وفي المتف ناحتماؿ ف ينوف المراد مف اللفظ الظاىر في العموـ غير ظاىرهص

طمَّقَ َيا فََال تَ ِحل لَ ُو
يبيف ىذا بواوح نثر ااماـ الشافعي في رتالتو حيث تاؽ الدليؿ ليو في قولو تعالصت فَِإ ْن َ
ِم ْن بع ُد حتَّى تَ ِ
اج َعا[البقرمتٖٕٓ]ص
نك َح َزْو ًجا َغ ْي َرهُ ،فَِإ ْن َ
اح َعمَ ْي ِي َما أ ْ
َن َيتََر َ
طمَّقَ َيا فَ َال ُج َن َ
َْ َ
قػػاؿت فاحتمػػؿ قػػو ُؿ ارت (حتاػػص تَػ ِ
ػنن َح َزْو رطػػا َغ ْيػ َػرهُ)ت ف يتزوطيػػا زوج غيػ ُػره ،ونػػاف ىػػذا المعنػػص الػػذي َي ْتػبِؽ ثلػػص َمػ ْػف
َ
ِ
ت لييػػا ُ ْقػػدمُ الننػػا ِح فقػػد َن َن َحػ ْ
لوطػػن بػػوت نيػػا ثذا ُ ِقػ َػد ْ
ػتص واحتمػػؿت حتػػص ُيالػػيبيا زوج غيػ ُػره يف ْ
اتػػـ (الننػػاح) َيقَػػعُ
بااالابة ،ويقع بالعقدص

ا
ِ ِّ
وؽ
ػيف َحتا ػػص تَػ ػ ُذوِقي ُ َت ػ ْػيلَتَوُ َوَيػ ػ ُذ َ
زوطي ػػا ثَ َ ثر ػػا َ
الم ػػرم طلقَي ػػا ُ
ون َن َحي ػػا َب ْع ػ َػده رطػػػؿت " الَ تَحل ػ َ
فلَ ام ػػا ق ػػاؿ رت ػػو ُؿ ار ْ
ُ َتْيلَتَ ِؾ"( ،)ٖٜٔيعنيت ُياليبؾ زوج غيره؛ وااالابةت النناح(ٓٗٔ)ص

ثذف ،الشػػاىد مػػف ىػػذا ف قولػػو تعػػالصت "حتػػص تػػننح" يحتمػػؿ فػػي ثط قػػو العقػػد والػػوط ،،وىػػذا االحتمػػاؿ وطػػدت معػػو

قرينة رطحت حد المعنييف وبينت المراد مف اآلية في قولو ت "حتص يػذوؽ تػيلتؾ وتػذوقي تػيلتو" وىػو الػوط،ص لمػا

بأف بعض المذاىن ال يطلؽ النناح ثال لص العقد حقيقة ،ففي الفقو المنيطي(ٔٗٔ)ت لنف النناح حقيقة يطلػؽ لػي العقػد،
ويتتعمؿ مطا ارز في الوط،ص و امة اتتعماؿ القرآف للفظ الننػاح ثنمػا ىػو فػي العقػد ،ال فػي الػوط،ص ومنػو قولػو تعػالصت َ ياا
ين آم ُنوا إِ َذا َن َك ْحتُم ا ْلم ْؤ ِم َن ِ
َِّ
وى َّن[...ايحزانت ]ٜٗص
وى َّن ِمن قَ ْب ِل أَن تَ َمس ُ
ات ثَُّم طَمَّ ْقتُ ُم ُ
ُ ُ
أَي َيا الذ َ َ
ِ
َحا َاد ُك ُم
اب َعمَا ْاي ُك ْم إِ َذا َح َ
ضا َار أ َ
ومػػف ايمثلػػة لػػص ذلػػؾ ياػػا مػػا ذن ػره اامػػاـ الشػػافعي فػػي الرتػػالة قولػػو تعػػالصت ُ كتا َ
ين ِبا ْلمعر ِ
ت إِ ْن تَر َك َخ ْي ارً ا ْلو ِ
الد ِ
ين ُيتََوفَّ ْاو َن
ص َّي َة لِ ْم َو َ
ا ْل َم ْو ُ
اين[البقػرمت ٓ ،]ٔٛوفػي قولػوت والَّ ِاذ َ
وف َحقّاً َعمَاى ا ْل ُمتَّ ِق َ
َ
ين َواألَق َْرِب َ َ ْ ُ
َ
ون أ َْزواجااً و ِ
ِ
ص َّاي ًة أل َْزَوا ِج ِيام َّمتَاعااً إِلاى ا ْل َح ْاو ِل َغ ْي َار إِ ْخ َاراج[البقػرمتٕٓٗ] ،قػاؿت "فنانػت اآليتػاف محتملتػيف يف
َ
م ْن ُك ْم َوي َذ ُر َ َ
تثبتػا الوالػػية للوالػػديف وايقػربيف والوالػػية للػػزوج والميػراث مػع الوالػػايا صصص ومحتملػػة بػػأف تنػوف المواريػػث ناتػػلة للوالػػايا
صصص فلما احتملت اآليتاف ما والفنا ناف لص ىؿ العلـ طلن الداللة مف نتان ار صصص"(ٕٗٔ)ص

ومف ايمور التي يدلليا االحتماؿ في لـ ااتناد وليا تأثير في ايدلة لفاظ التحمؿ وايدا ،،فمث ر قػ ػوؿ الراويت

اجمللة األردنية يف الدراشات اإلشالمية ،مج ( ،)11ع (2020/1442 ،)4م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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موقف احملدثني مو االحتناالت العكلية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"تمعت" ال يدلليا االحتماؿ ،لنونيا ال تفيد ثال التماع ،بل ؼ قوؿ الراوي " ف" و "قاؿ" ف نيما يحتم ف الواتػطة بػيف
الػراوي والمػػروي نػػو ،وال يفيػػداف االتالػػاؿ ثال بشػػروط ،منيػػا تػ مة ال ػراوي مػػف التػػدليس ،وثبػػوت اللقػػا ،بػػيف ال ػراوي ومػػف
روت نو ،وفي ىذا الالدد يقوؿ لي بف تلطاف اليػرويت فالالػحيح الػذي ليػو العمػؿ ،وذىػن ثليػو الطمػاىير مػف ئمػة
الحػػديثت نػػو مػػف قبيػػؿ ااتػػناد المتالػػؿ ،ومحمػػوؿ لػػص التػػماع بشػػرط تػ مة ال ػراوي الػػذي رواه بالعنعنػػة مػػف التػػدليس،

ويشترط ثبوت الم قام لما رواه نو بالعنعنة(ٖٗٔ)ص

و لص تقدير ورود االحتماؿ قلة ونثرم في اليح التحمؿ ،يلتلؼ الحنـ في قبوؿ التند و ردهص
وممػػف قػػرر تػػأثير االحتمػػاالت لػػص ايدلػػة محمػػد دمبػػي دنػػوري ،حيػػث قػػاؿت (مػػف القوا ػػد المتبعػػة نػػد العلمػػا ،فػػي
الطملة تأثير ورود االحتماؿ لص الدليؿ -ثبوتػار و داللػة -فػي ثاػعافو وااػعاؼ االتػتدالؿ بػو ،تػوا ،نػاف ذلػؾ التػأثير

في طية الثبوت ـ في طية الداللة و ناف التأثير في الترتيػن بػيف ايدلػة ،فػ ذا احتمػؿ الػدليؿ معنػص آلػر غيػر مػا ظيػر

مبر ار ولـ ينف مف القرائف ما يدفع ذلؾ االحتماؿ ف ف مثؿ ذلؾ ياعؼ قػوم الػدليؿ ويطعػؿ غيػره ممػا لػيس
للناظر احتماال ا
فيو احتماال راطحا ليو ند التعارض ،واذا ناف االحتماؿ ظاى ار متاويا للمعنص الظاىر اعؼ االتتدالؿ مطلقا واحتاج
الدليؿ ثلص بياف مف لارج(ٗٗٔ)ص

اخلامتةص

تشتمؿ لص ىـ النتائج ،والتوالياتص

أىم النتائج.
ٔ -اشتماؿ مفيوـ االحتماؿ العقلي لمعنص التاميف واالقتاا ،،والوىـ والطوازص
ٕ -تقرير طواز ورود االحتماالت فيما شنؿ تنده ومتنوص
ٖ -ترطيح طانن مف طاز االحتماالت لقوم دلتيـ وتناوؿ المانعيف التتعمالوص
ٗ -بياف ف رواية الحديث بالمعنص يدلؿ ذلؾ في االحتماالت العقليةص
٘ -االحتماالت العقلية ليا ثر نبير في ترطيح ايدلة ثبوتا وداللةص
 -ٙالتأنيد لص ف طواز ورود االحتماالت ال يعني ذلؾ تقديـ العقؿ لص النص  ،بؿ ىو مف بان دلوؿ االحتماالت
فيما شنؿص
التوصيات.
ٔ -م ار ام قواؿ المتقدميف مف ىؿ الالنعة الحديثيةص
ٕ -نما اقترح قد مؤتمرات لمية لاالة لبحث متائؿ العلؿ الحديثية الدقيقة  ،وتنليؼ ددا مف الباحثيف المتميزيف
في ىذا المطاؿ ابراز وتتليط الاو ،لص الطوانن الحديثية ،التي قد تلفص لص الباحثيفص
ٖ -ا تبار االحتماالت نمرطح مف المرطحات ،و قرينة مف القرائف ،ند فقداف الدليؿص
ٓٛ
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اهلوامشص
(ٔ) بػػو مػػرو ابػػف الال ػ ح ،ثمػػاف بػػف بػػد الػػرحمف ،تقػػي الػػديف المعػػروؼ بػػابف الال ػ ح (ت ٖٗٙى ػػ)ت معرفاااة أناااواع عماااوم

ويعرف بمقدمة ابن الصالح ،تحقيؽت نور الديف ت ،دار الفنر -توريا ،دار الفنر المعاالػر – بيػروتٔٗٓٙ ،ى ػ
الحديث= ُ
ٜٔٛٙ -ـص (ٔ)ٕٙٚ/ص و بو زنريا محيي الديف يحيص بف شرؼ النووي (ت ٙٚٙىػ) ،التقريب والتيساير لمعرفاة سانن البشاير

الناذير فااي أصاول الحااديث ،تقػديـ وتحقيػؽ وتعليػػؽت محمػد ثمػػاف اللشػت ،دار النتػان العربػػي ،بيػروت( ،طٔ) ٔٗٓ٘ ،ى ػ -

ٜ٘ٔٛـ)ٛ٘/ٔ( ،ص

(ٕ) بو الفاؿ حمػد بػف لػي بػف محمػد بػف حمػد بػف حطػر العتػق ني ،نزىاة النظار فاي توضايح نخباة الفكار فاي مصاطمح أىال
األثر ،بد ار بف ايؼ ار الرحيلي ،مطبعة تفير بالرياض( ،طٔ)ٕٕٔٗ ،ىػ )ٜٔٛ/ٔ( ،ص

(ٖ) بو الفاؿ ياض بف موتص بف يػاض بػف مػروف اليحالػبي التػبتي ،اإللمااع إلاى معرفاة أصاول الرواياة وتقيياد الساماع،
تحقيؽت التيد حمد القر ،دار التراث ،المنتبة العتيقة  -القاىرم ،تونس( ،طٔ)ٖٜٔٚ ،ىػٜٔٚٓ-ـص (ٔ )ٜٔٗ/ص

(ٗ( بو بد ار ،شمس الديف محمد بف بي الفػتح بػف بػي الفاػؿ البعلػيص المطماع عماى ألفااظ المقناع ،تحقيػؽت محمػود ايرنػاؤوط
وياتيف محمود اللطين ،منتبة التوادي للتوزيع( ،طٔ)ٕٖٔٗ ،ىػ ٕٖٓٓ -ـ)ٖٔ/ٔ( ،ص

(٘( بػػو الحتػػيف حمػػد بػػف فػػارس بػػف زنريػػا ،القزوينػػي ال ػرازي ،مقااااييس المغااة ،تحقيػػؽت بػػد الت ػ ـ محمػػد ىػػاروف ،دار الفنػػر،
ٖٜٜٔىػ ٜٜٔٚ -ـ ،مادمت حمؿ)ٔٛٔ/ٔ( ،ص

( (ٙبو الفاؿ محمد بف منرـ بف لص ،طماؿ الديف ابف منظور اينالاري الرويفعص اافريقػص ،لساان العارب ،البػف منظػور ،مػادم
(حمؿ)ص دار الادر  ،بيروت( ،طٖ)ٔٗٔٗ ،ىػ)ٕٔٚ/ٔٔ( ،ص

( )ٚثبراىيـ مالطفص وآلروف ،المعجم الوسيط ،دار الد ومص بان الحا)ٜٔٚ/ٔ( ،،ص
( (ٛلسان العرب ،البف منظور ،مادم (حمؿ)ص (ٔٔ)ٕٔٚ/ص

( )ٜمحمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف اشور التونتي ،التحرير والتنوير ،محمد الطاىر اشور ،الدار التونتية للنشر
ٜٗٔٛـ)ٜٔٙ/٘( ،ص

(ٓٔ( المعجم الوسيط ،ثبراىيـ مالطفص وآلروفص بان الحا)ٜٔٚ/ٔ( ،،ص

(ٔٔ) لػػي بػػف محمػػد بػػف لػػي ال ػزيف الش ػريؼ الطرطػػاني ،التعريفااات ،تحقيػػؽت اػػبطو والػػححو طما ػػة مػػف العلمػػا ،،ب ش ػراؼت دار
النتن العلمية بيروت –لبناف( ،طٔ) ٖٓٗٔىػ ٜٖٔٛ-ـص بان ايلؼ)ٕٔ/ٔ( ،ص

(ٕٔ) االحتمػاؿ و ثػره لػػص االتػتدالؿ ،بػػد الطليػؿ زىيػر اػػمرمص مجمااة مؤتاة لبحااوث والدراساات ،المطلػػد التػابع شػػر ،العػدد الثػػامف،
ٕٕٓٓـ ،ص٘ص

(ٖٔ) بو نالر ثتػما يؿ بػف حمػاد الطػوىري الفػارابي ،الصاحاح تااج المغاة،تحقيػؽت حمػد بػد الةفػور طػار ،دار العلػـ للم يػيف،
بي ػػروت( ،طٗ)ٔٗٓٚ ،ى ػ ػٜٔٛٚ-ـص م ػػادمت ق ػػؿ (٘)ٜٔٚٙ/ص و ب ػػو ب ػػد ال ػػرحمف الللي ػػؿ ب ػػف حم ػػد اب ػػف م ػػرو ب ػػف تم ػػيـ
الفراىيدي البالري ،العاين ،تحقيػؽت ميػدي الملزومػي ،د ثبػراىيـ التػامرائي ،دار ومنتبػة اليػ ؿص بػان العػيف والقػاؼ والػ ـص

(ٔ)ٔٙٓ/ص مقػػاييس اللةػػة ،البػػف فػػارس ،مػػادمت قػػؿ (ٗ)ٜٙ/ص زيػػف الػػديف بػػو بػػد ار محمػػد بػػف بػػي بنػػر بػػف بػػد القػػادر

الحنفي الػرازي ،مختاار الصاحاح ،تحقيػؽت يوتػؼ الشػيع محمػد ،المنتبػة العالػرية  -الػدار النموذطيػة ،بيػروت – الػيدا( ،ط٘)،
ٕٓٗٔىػ ٜٜٜٔ /ـص مادمت ع ؽ ؿ (ٔ)ٕٔ٘/ص

(ٗٔ) الطرطاني ،التعريفات )ٕٔ٘/ٔ( ،ص

(٘ٔ) يون بف موتص الحتيني القريمي النفوي ،بو البقا ،الحنفي ،الكميات ،تحقيؽت دناف درويش  -محمد المالري ،مؤتتة الرتالة،
اجمللة األردنية يف الدراشات اإلشالمية ،مج ( ،)11ع (2020/1442 ،)4م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بيروتص فالؿ العيف (ٔ )ٙٔٛ/ص

( )ٔٙمحمػػد دنػػوري ،القطعيااة ماان األدلااة األربعااة ،مػػادم البحػػث العلمػػي بالطامعػػة اات ػ مية ،المدينػػة المنػػورم ،المملنػػة العربيػػة
التعودية( ،طٔ)ٕٔٗٓ ،ىػ (ٔ)ٖٔٛ/ص

( )ٔٚلرطو البلاري -نتان الطياد والتير -بان ثذا نزؿ العدو لص حنـ رطؿ ص(ٗ )ٙٚ/حديث رقـ()ٖٖٓٛص
( (ٔٛموتص شاىيف الشيف ،السنة والتشريع)ٜٔ/ٔ( ،ص

( (ٜٔلرطػػو بػػو داود –التػػنف -نتػػان ايقاػػية ،بػػان اطتيػػاد الػػري فػػي القاػػا )ٖٖٓ/ٖ( ،حػػديث رقػػـ (ٕ)ٖٜ٘ص والترمػػذي –
السنن -نتان ايحناـ ،بان ما طا ،في القااي نيؼ يقاي (ٖ )ٙٓٛ/حديث رقـ ( )ٖٕٔٚص والنتائي –المطتبص -نتػان
آدان القاا ،،بان الحنـ باتفاؽ ىؿ العلـ ( )ٕٖٔ/ٛحديث رقـ ()ٖٜٜ٘ص

(ٕٓ) انظرت الزبيػدي ،التجرياد الصاريح ألحادياث الجاامع الصاحيح)٘/ٗ( ،ص الشػارحت بػد النػريـ بػف بػد ار بػف بػد الػرحمف بػف
حمد اللاير ،دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضيرص و ياا شرح الحيح البلاري لو ص (ٖ )ٔٚ/بتالرؼص

(ٕٔ) حتػف بػػف محمػػد بػػف محمػػود العطػػار الشػػافعي ،حاشااية العطااار عمااى شاارح الجااالل المحمااي عمااى جمااع الجوامااع ،دار النتػػن
العلمية ،بدوف طبعة وبدوف تاريعص (ٕ)ٖٛٙ/ص

(ٕٕ( حمد بف لي بف حطر بو الفاؿ العتق ني الشافعي ،فتح الباري ،دار المعرفة  -بيروتٖٜٔٚ ،ىػص (ٔ )ٜٖٔ/ص

(ٖٕ) بػو محمػد لػي بػػف حمػد بػف تػػعيد بػف حػزـ ايندلتػي القرطبػػي الظػاىري ،اإلحكاام فااي أصاول األحكااام،تحقيػؽت الشػيع حمػػد
محمد شانر ،قدـ لوت ايتتاذ الدنتور ثحتاف باس ،دار اآلفاؽ الطديدم ،بيروتص (٘)ٛٔ/ص

(ٕٗ( المرجع السابق (٘)ٕ/ص

(ٕ٘( المرجع السابق ()ٖٔٙ/ٛص

( (ٕٙابف ثيميف ،شرح رياض الصالحين ،دار الوطف للنشر ،الرياض ٕٔٗٙ ،ىػص (ٕ)ٕٕٔ/ص

( )ٕٚمحمد نور شاه بف معظـ شػاه النشػميري الينػدي ،العارف الشاذي شارح سانن الترماذي ،تالػحيحت الشػيع محمػود شػانر ،دار
التراث العربي -بيروت ،لبناف( ،طٔ) ٕٔٗ٘ ،ىػ  ٕٓٓٗ -ـص (ٕ)ٙٓ/ص

( (ٕٛبد النريـ اللاير ،شرح التجريد الصريح ألحاديث الجامع الصحيح )ٚ/ٖٔ( ،ص

( )ٕٜلرطو البلاري –الجامع الصحيح -نتان الال م ،بان قبلة ىؿ المدينة و ىؿ الشاـ والمشرؽ )ٛٛ/ٔ( ،حديث رقـ (ٗ،)ٖٜ
متلـ –الالحيح -نتان الطيارم ،بان االتتطابةص (ٔ )ٕٕٗ/حديث رقـ (ٗ)ٕٙص

(ٖٓ( لرطو البلاري-الجامع الصحيح -نتان الواو ،،بان التبرز في البيوتص(ٔ )ٗٔ/حديث رقػـ ( ،)ٔٗٛمتػلـ نتػان الطيػارم
بان االتتطابةص (ٔ )ٕٕٗ/حديث رقـ ()ٕٙٙص

(ٖٔ( ابف حطر ،فتح الباري)ٔٚٚ/ٔٓ( ،

(ٕٖ( بو محمد محمود بف حمد بف موتص بف حمد بف حتيف الةيتابص الحنفص بدر الديف العينص ،عمادة القااري،دار ثحيػا ،التػراث
العربي – بيروتص (ٗ )ٕٜٔ/ص

(ٖٖ( فتح القدير ،ابف اليماـ (ٔ)ٖٙٙ/ص

(ٖٗ( ابف حزـ ،المحمى باآلثار)ٜٔٔ/ٔ( ،ص

(ٖ٘( بد النريـ اللاير ،شرح التجريد الصريح ألحاديث الجامع الصحيح )ٚ/ٖٔ( ،ص

( )ٖٙابف بطػاؿ بػو الحتػف لػي بػف للػؼ بػف بػد الملػؾ ،شػرح الػحيح البلػاري،تحقيؽت بػو تمػيـ ياتػر بػف ثبػراىيـ ،دار النشػرت
منتبػ ػ ػة الرشد  -التعودية ،الريػ ػاض( ،طٕ)ٕٖٔٗ ،ىػ ٕٖٓٓ -ـص (ٔ ،)ٕٖٛ/العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري،

ٕٛ
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(ٕ )ٕٛٓ/وما بعدىاص

( )ٖٚابف حزـ ،المحلص باآلثار )ٜٔٔ/ٔ( ،ص

( )ٖٛلرطػػو البلػػاري –الطػػامع الالػػحيح -نتػػان اللمػػس ،بػػان مػػا يالػػين مػػف الطعػػاـ فػػي رض الحػػرنص (٘ )ٖٔٙ/حػػديث رقػػـ
(ٕٕٓٗ)ص

( )ٖٜلرطو البلاريت-الطامع الالحيح -نتان المةازي ،بان غزوم ليبرص (٘ )ٖٔٙ/حديث رقـ ()ٕٕٗٚص

(ٓٗ) لرطػو البلػاري –الطػامع الالػػحيح -نتػان اللمػس ،بػػان غػزوم ليبػرص (٘ )ٖٔٔ/حػػديث رقػـ ()ٜٗٔٛص ومتػلـ –الالػػحيح-
نتان الاليد والذبائح وما يؤنؿ مف الحيواف ،بان تحريـ نؿ لحوـ الحمر اانتية (ٖ )ٔ٘ٗٓ/حديث رقـ (ٓٗ )ٜٔص

(ٔٗ( ابف حطر ،فتح الباري )ٙ٘ٙ/ٜ( ،ص
(ٕٗ( العيني ،مدم القاري)ٜٖٔ/ٔ( ،ص

(ٖٗ( بد النريـ اللاير ،شرح نتان الحج مف الحيح متلـ )ٕٗ/ٗ( ،ص

(ٗٗ( بو بد ار ،شمس الديف محمد بف محمد بف محمد المعروؼ بابف مير حاج ويقاؿ لو ابف الموقت الحنفي ،التقريػر والتحبيػر
لص تحرير النماؿ بف اليماـ،دار النتن العلمية ،الثانيةٖٔٗٓ ،ىػ ٜٖٔٛ -ـص (ٔ)ٕٚٔ/ص

(٘ٗ) محمد ميف بف محمود البلاري المعروؼ بأمير بادشاه الحنفي ،تيتير التحرير ،دار الفنر – بيروتص (ٖ)ٕٛ/ص

( (ٗٙبو بد ار بدر الديف محمد بف بد ار بف بيادر الزرنشي ،البحر المحػيط فػي الػوؿ الفقػو ،دار النتبػي( ،طٔ)ٔٗٔٗ ،ى ػ
ٜٜٔٗ -ـص ( )ٕٔٛ/ٙص

( (ٗٚبو حامد محمد بف محمد الةزالي الطوتي ،المتتالفص ،تحقيؽت محمد بد التػ ـ بػد الشػافي ،دار النتػن العلميػة( ،طٔ)،
ٖٔٗٔىػ ٜٜٖٔ -ـص (ٔ )ٔٔٙ/ص

( (ٗٛبو الحتف تيد الديف لي بف بي لي بف محمد بف تالـ الثعلبي اآلمدي ،ااحناـ في الوؿ ايحناـ ،تحقيؽت بد الػرزاؽ
فيفي ،المنتن اات مي ،بيروت -دمشؽ -لبنافص (ٕ )ٖٜ/ص

( (ٜٗبػػو المظفػػر ،منالػػور بػػف محمػػد بػػف بػػد الطبػػار ابػػف حمػػد المػػروزت التػػمعاني التميمػػي الحنفػػي ثػػـ الشػػافعي ،قواطػػع ايدلػػة فػػي
ايالوؿ ،تحقيؽت محمػد حتػف محمػد حتػف اتػما يؿ الشػافعي ،دار النتػن العلميػة ،بيػروت ،لبنػاف( ،طٔ)ٔٗٔٛ ،ىػػٜٜٜٔ/ـص

(ٔ )ٖٖٚ/ص

(ٓ٘( ابف حطر ،نزىة النظر في توايح نلبة الفنر)ٜ٘/ٔ( ،ص

(ٔ٘) لي بف (تلطاف) محمد ،بو الحتف نور الديف الم اليروي القاري ،شرح نلبة الفنر ،تحقيؽت قدـ لوت الشيع بد الفػتح بػو
غدم ،حققو و لؽ ليوت محمد نزار تميـ وىيثـ نزار تميـ ،دار ايرقـ  -لبناف  /بيروت ،بدوف ،بدوفص (ٔ)ٕٔٛ/ص

(ٕ٘( محمػػد بػػف ثتػػما يؿ بػػف ال ػ ح بػػف محمػػد الحتػػني ،النح نػػي ثػػـ الالػػنعاني ،بػػو ثب ػراىيـ ،ػػز الػػديف ،المعػػروؼ نأت ػ فو
بايمير ،توايح ايفنار لمعاني تنقيح اينظار ،تحقيؽت بو بد الرحمف ال ح بف محمد بف وياػة ،دار النتػن العلميػة،

بيروت -لبناف( ،طٔ) ٔٗٔٚىػٜٜٔٚ/ـص (ٔ )ٖٔ/ص

(ٖ٘) لرطو البلاري -الطامع الالحيح نتان الطن -بان رقية النبي  )ٖٕٔ/ٚ( حديث رقـ (ٖٗ )٘ٚص
(ٗ٘) ابف حطر ،فتح الباري)ٕٓٚ/ٔٓ( ،ص

(٘٘) العيني ،مدم القاري شرح الحيح البلاري)ٕٜٙ/ٕٔ( ،ص

( (٘ٙلرطو البلاري -نتان اايماف -بان مف اايماف ف يحن يليو ما يحن لنفتو (ٔ )ٕٔ/حػديث رقػـ (ٖٔ)ص ومتػلـ -نتػان
اايماف -بانت الدليؿ لص ف مف لالاؿ اايماف ف يحن يليو المتلـ ما يحن لنفتوص (ٔ )ٙٚ/حديث رقـ (٘ٗ)ص
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( )٘ٚلرطو بو نعيـ في المتند المتتلرج لص الحيح ااماـ متلـ (ٔ )ٖٔٗ/حديث رقـ ()ٔٙٚص
( )٘ٛابف حطر ،فتح الباري)ٕٜٔ/ٔ( ،ص
( (ٜ٘العيني ،مدم القاري )ٔٗٔ/ٔ( ،ص

(ٓ (ٙلرطو البلاري -نتان الفتف -بان ظيور الفتف ( )ٗٛ/ٜحديث رقـ (ٔ )ٚٓٙص

(ٔ )ٙبػػو الحتػػف لػػي بػػف مػػر بػػف حمػػد بػػف ميػػدي بػػف متػػعود بػػف النعمػػاف بػػف دينػػار البةػػدادي الػػدار قطنػػي ،اال ازمػػات والتتبػػع،

دراتة وتحقيؽت الشيع بو بد الرحمف مقبؿ بػف ىػادي الػودا ي ،دار النتػن العلميػة ،بيػروت – لبنػاف ،الثانيػة ٔٗٓ٘ ،ى ػ -

٘ ٜٔٛـص (ٔ)ٕٕٔ/ص

(ٕ (ٙابف حطر ،فتح الباري )ٔٙ/ٖٔ( ،ص

(ٖ )ٙبو بنر نافي ،منيج ااماـ البلاري في تالحيح ايحاديث وتعليليا (مف ل ؿ الطامع الالحيح) )ٕٜٙ/ٔ( ،ص

(ٗ )ٙلرطو البلاري -نتان التعبير -بان وؿ ما بدِ بو رتوؿ ار  مف الوحي الرؤيا الالالحة ( )ٜٕٙٛ( ٕٜ/ٜص
(٘ (ٙابف حطر ،فتح الباري)ٖٜ٘/ٕٔ( ،ص

( (ٙٙمحمد ناالر الديف ايلباني ،دفاع ف الحديث النبوي )ٗٔ/ٔ( ،ص
( (ٙٚلرطو ابف حباف في الحيحو (ٔ )ٕٔٙ/حديث رقـ (ٖٖ) ص

( (ٙٛتلتلة ايحاديث الاعيفة والمواو ة و ثرىا التي في ايمةص (ٖ)ٕٔٙ/ص
( (ٜٙبد النريـ لاير ،شرح التطريد )٘/ٗ( ،ص

(ٓ )ٚلرطو البلاري -نتان الحج -بان مف لـ يتتلـ ثال الرننيف اليمانييفص معلقاص (ٕ )ٔ٘ٔ/حديث رقـ ( )ٔٙٓٛص

(ٔ )ٚلرطو حمد في متندهص متند المنثريفص حديث ابف باس -راي ار نيما )ٗٚٓ/٘( ،-حديث رقـ (ٖٖٖ٘)ص

(ٕ )ٚبو بد ار حمد بف محمد بف حنبؿ بف ى ؿ بف تد الشيباني ،العلؿ ومعرفة الرطاؿ ،تحقيؽت والي ار بػف محمػد بػاس،
دار اللاني  ،الرياض ،الثانية ٕٕٔٗ ،ىػ  ٕٓٔ -ـص (ٖ)ٖٔ٘/ص

(ٖ )ٚلرطو حمد في متندهص متند المنثريفص حديث ابف باس -راي ار نيما )ٜٗٙ/٘( ،-حديث رقـ (ٕٖٖ٘)ص
(ٗ )ٚلرطو حمد في متندهص متند المنثريفص حديث ابف باس -راي ار نيما )ٜٗٙ/ٖ( ،-حديث رقـ( )ٔٛٚٚص
(٘ (ٚلرطو الشافعي في ايـص (ٕ)ٔٛٛ/ص
( (ٚٙابف حطر ،فتح الباري )ٗٚٗ/ٖ( ،ص

( ) ٚٚبػػو مػػر يوتػػؼ بػػف بػػد ار بػػف محمػػد بػػف بػػد البػػر بػػف االػػـ النمػػري القرطبػػي ،التمييػػد لمػػا فػػي الموطػػأ مػػف المعػػاني

وايت ػػانيد ،تحقي ػػؽت مال ػػطفص ب ػػف حم ػػد العل ػػوي  ،محم ػػد ب ػػد النبي ػػر البن ػػري ،و ازرم م ػػوـ ايوق ػػاؼ والش ػػؤوف ااتػ ػ مية –

المةرنٖٔٛٚ ،ىػ (ٓٔ )ٖ٘/ص

( )ٚٛابف حطر ،فتح الباري )ٜ/ٔ( ،ص
( (ٜٚالعيني ،مدم القاري)ٔٗ/ٔ( ،ص

(ٓ (ٛبد النريـ لاير ،شرح الحيح البلاريص (ٖ )ٔٚ/ص
(ٔ (ٛابف حطر ،فتح الباري )ٜ/ٔ( ،ص

(ٕ (ٛلرطو البلاري -نتان بد ،الوحي  -بان نيؼ ناف بد ،الوحي (ٔ )ٙ/حديث رقـ (ٕ)ص
(ٖ (ٛابف حطر ،فتح الباري )ٕٔ/ٔ( ،ص
(ٗ )ٛالعيني ،مدم القاري )ٖٗ/ٔ( ،ص
ٗٛ
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(٘ )ٛاللاير ،شرح البلاريص (ٕ٘ )ٖ/ص

( )ٛٙبد الطليؿ زىير امرم ،االحتماؿ و ثره لص االتتدالؿ (صٓٔ) ص

( )ٛٚلرطو متلـ –الالحيح -نتان ال م المتافريف بان بياف ف القرآف لص تبعة حرؼ (ٔ )٘ٙٔ/حديث رقـ (ٕٓ)ٛص
( (ٛٛابف حزـ ،ااحناـ في الوؿ ايحناـص ( )ٔٛٓ/ٚص
( (ٜٛابف حطر ،فتح الباري )ٜٖٔ/ٔ( ،ص

(ٓ )ٜبد الملػؾ بػف بػد ار بػف يوتػؼ بػف محمػد الطػويني ،بػو المعػالي ،رنػف الػديف ،الملقػن ب مػاـ الحػرميف ،البرىػاف فػي الػوؿ

الفقو ،تحقيؽت ال ح بف محمد بف وياة ،دار النتن العلمية بيػروت – لبنػاف( ،طٔ)  ٔٗٔٛى ػ  ٜٜٔٚ -ـص (ٔ،٘ٔٗ/

)٘ٔٙص الشوناني ،ثرشاد الفحوؿ( ،ص٘)ٜص الزرنشي ،البحر المحيط)ٖٗٙ/ٖ(،ص

(ٔ )ٜحتف العطار ،حاشية العطار لص شرح الط ؿ المحلي لص طمع الطوامع)ٖٛٙ/ٕ( ،ص
(ٕ )ٜابف حطر ،فتح الباري )ٕٔ/ٔ( ،ص

(ٖ )ٜبد النريـ اللاير ،شرح التطريد الالريح يحاديث الطامع الالحيح )ٚ/ٖٔ( ،ص

(ٗ )ٜتقي الديف بو العباس حمد بف بد الحلػيـ بػف بػد التػ ـ بػف بػد ار بػف بػي القاتػـ بػف محمػد ابػف تيميػة الح ارنػي الحنبلػي
الدمشػػقي  ،تعػػارض العقػػؿ والنقػػؿ ،تحقيػػؽت الػػدنتور محمػػد رشػػاد تػػالـ ،طامعػػة اامػػاـ محمػػد بػػف تػػعود اات ػ مية ،المملنػػة

العربية التعودية ،الثانية ٔٗٔٔ ،ىػ  ٜٜٔٔ -ـص (ٔ)ٗ/ص وانظر غاية ايماني في الرد لص النبياني ،لأللوتي (ٔ)ٗٗٓ/ص

(٘ )ٜبو الحتف بيد ار بف محمد بد الت ـ بف لاف محمد بف ماف ار بف حتاـ الديف الرحمػاني المبػارنفوري ،مر ػام المفػاتيح

شػػرح مشػػنام المالػػابيح ،ثدارم البحػػوث العلميػػة والػػد وم واافتػػا - ،الطامعػػة التػػلفية  -بنػػارس الينػػد ،الثالثػػة  ٔٗٓٗ -ى ػػ،

ٗ ٜٔٛـص (ٕ )ٕٖ٘/ص

( )ٜٙشمس الديف بو اللير محمد بف بد الرحمف بف محمد بف بي بنر بف ثماف بػف محمػد التػلاوي ،فػتح المةيػث بشػرح لفيػة
الحديث ،تحقيؽت لي حتيف لي ،منتبة التنة – مالر( ،طٔ)ٕٔٗٗ ،ىػ ٕٖٓٓ /ـص (ٖ)ٖٔٛ/ص

( )ٜٚمحمد بف يتص بف َت ْورم بف موتص بف الاحاؾ ،الترمذي ،بو يتص ،العلؿ الالةير ،تحقيؽت حمد محمد شانر وآلروف،
دار ثحيا ،التراث العربي – بيروتص (ٔ )ٚٗٙ/ص
( (ٜٛابف ايثير ،طامع ايالوؿ)ٔٓٔ/ٔ( ،ص

( )ٜٜابف رطن ،شرح لؿ الترمذي)ٕٗٙ/ٔ( ،ص طاىر الطزائري ،توطيو النظر ثلص الوؿ ايثر ،لطاىر(ٕ )ٜٙ٘/ص
(ٓٓٔ( محمود فطاؿ ،التير الحثيث ثلص االتتشياد بالحديث في النحو العربي)ٕٕ/ٕ( ،ص

(ٔٓٔ ) بػػو ثتػػحاؽ الشػػاطبي ،المقاالػػد الشػػافية فػػي شػػرح الل الػػة النافيػػة ،تحقيػػؽت يػػاد بػػف يػػد الثبيتػػيص مرنػػز ثحيػػا ،الت ػراث
اات مي ،المملنة العربية التعوديةص (طٔ) ٕٓٓٚـص (ٖ )ٗٓٔ/ص

(ٕٓٔ) ابف مالؾ  ،لفية ابف مالؾ (صٗ)ص

(ٖٓٔ) ابف مالؾ ،شرح النافية الشافية (ٔ)ٜٖ/ص

(ٗٓٔ( التيوطي ،االقتراح في الوؿ النحو ،صٗٗ.

(٘ٓٔ) الحديث والمحدثوف ،لمحمد بو زىو (ٔ)ٕٕٙ/ص

( )ٔٓٙلرطو البلاري -نتان الونالة -بان ونالة المرم ااماـ في النناح (ٖ )ٔٓٓ/حديث رقـ (ٖٕٓٔ)ص

( )ٔٓٚلرطو البلاري -نتان فاائؿ القرآف -بان ليرنـ مف تعلـ القرآف و لمو ( )ٜٕٔ/ٙحديث رقـ ( )ٕٜ٘ٓص
( )ٔٓٛلرطو البلاري -نتان النناح -بان ثذا قاؿ اللاطن للولي زوطني ف نة ( )ٔٛ/ٚحديث رقـ (ٔٗٔ٘) ص
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( )ٜٔٓلرطو البلاري ،نتانت النناح  ،بانت ثذا ناف الولي ىو اللاطن ( )ٔٚ/ٚحديث رقـ (ٕٖٔ٘)ص

(ٓٔٔ) لرطو البلاري -نتان فاائؿ القرآف -بان ليرنـ مف تعلـ القرآف و لمو ( )ٜٕٔ/ٙحديث رقـ (ٖٓٓ٘) ،ونتان اللباس-
بػانت لػػاتـ الحديػد ( )ٔ٘ٙ/ٚحػػديث رقػـ (ٔ)٘ٛٚص نتػػان فاػػائؿ القػرآف -بػػان ليػرنـ مػػف تعلػـ القػرآف و لمػػو ()ٜٕٔ/ٙ
حديث رقـ (ٖٓٓ٘)

(ٔٔٔ) لرطو البلاري -نتان النناح -بان الزويج لص القرآف وبةير الداؽ ( )ٕٓ/ٚحديث رقـ ()ٜ٘ٔٗص

(ٕٔٔ) لرطو البلاري -نتان النناح -بان الزويج لص القرآف وبةير الداؽ ( )ٖٔ/ٚحديث رقـ (ٕٔٔ٘) ص
(ٖٔٔ) ابف دقيؽ العيد ،ثحناـ ايحناـ شرح مدم ايحناـ)ٔٛٗ/ٕ( ،ص
(ٗٔٔ) ابف حطر ،فتح الباري )ٕٔٗ/ٜ( ،ص

(٘ٔٔ( ابف الطوزي ،التحقيؽ في متائؿ الل ؼ)ٕٕٚ/ٕ( ،ص

( )ٔٔٙالبةوي ،شرح التنة )ٕٔٓ/ٜ(،ص تنف الدار قطنيص (ٗ )ٖٕٙ/حديث رقـ (ٔٔ)ٖٙص
( )ٔٔٚالنووي ،شرح النووي لص متلـص ()ٕٔٗ/ٜص
( (ٔٔٛالعيني ،مدم القاري )ٔٗٔ/ٕٔ( ،ص
( )ٜٔٔابف حطر ،فتح الباري )ٕٜٓ/ٜ( ،ص
(ٕٓٔ( المرطع التابؽص ( )ٕٔ٘/ٜص

(ٕٔٔ( تقي الديف بو الحتف لػي بػف بػد النػافي بػف لػي بػف تمػاـ بػف حامػد بػف يحيػي التػبني ،اابيػاج فػي شػرح المنيػاج ،دار
النتن العلمية –بيروتٔٗٔٙ ،ىػ  ٜٜٔ٘ -ـص (ٕ)ٕٓٙ/ص
فقو الذي ال يتع الفَِق ِ
(ٕٕٔ) القااي ياض ،الو ُؿ الِ ِ
يو َطيلَوُ )ٖٜٙ/ٔ( ،ص
ُ
ََُ
فقو الذي ال يتع الفَِق ِ
(ٖٕٔ) القااي ياض ،الو ُؿ الِ ِ
يو َطيلَوُص (ٔ )ٖٜٙ/ص
ُ
ََُ
(ٕٗٔ( ابف حزـ  ،ااحناـ في الوؿ ايحناـ)ٛ/ٖ( ،ص
(ٕ٘ٔ) القرافي ،شرح تنقيح الفالوؿ)ٖٛ/ٔ( ،ص

( )ٕٔٙلرطو البلاري -نتان الزنام -بان العشر فيما يتقص مف ما ،التما )ٕٔٙ/ٕ( ،حديث رقـ (ٖ )ٔٗٛص
( )ٕٔٚالزرنشي ،البحر المحيط في الوؿ الفقو)ٕٓٛ/ٗ( ،ص
( )ٕٔٛابف فارس ،معطـ مقاييس اللةة )ٖٜٚ/ٖ( ،ص
( )ٕٜٔابف منظور ،لتاف العرن)ٖ٘/ٛ( ،ص

(ٖٓٔ) ابف الال ح ،لوـ الحديث( ،ص)ٕٜٙص

(ٖٔٔ) ابف حطر ،التلليص الحبير في تلريج حاديث الرافعي النبير ،دار النتن العلمية( ،طٔ) ٜٔٗٔىػص ٜٜٔٛـص (ٕ)ٕٔٙ/ص
(ٕٖٔ) ابف حطر ،ىدي التاري مقدمة فتح الباري بشرح الحيح البلاري)ٖٜٗ-ٖٗٛ( ،ص

(ٖٖٔ) لرطػػو بػػو داود -التػػنف -نتػػان الطيػػارم  ،بػػان التػػيمـ (ٔ )ٛٙ/ح ػديث رقػػـ( ، )ٖٔٛو حمػػد -المتػػند -متػػند المنيػػيف،

ح ػػديث م ػػار ب ػػف يات ػػر (ٖ ) ٜٔٛٛوق ػػاؿ الش ػػيع ايرن ػػؤوط ف ػػي تحقي ػػؽ المت ػػندت ح ػػديث ال ػػحيح  ،وى ػػذا ثت ػػناد ا ػػعيؼ

النقطا و ،بيد ار بف بد ار بف تبة لـ يدرؾ ما ارر فيما ذنر المزي في "تحفة ايشراؼ"  ،ٗٛٔ/ٚص

(ٖٗٔ) الزيلعي ،نالن الراية)ٔ٘٘/ٔ( ،ص

(ٖ٘ٔ) لرطػػو الحميػػدي – المتػػند -متػػند مػػار )ٕٖٕ/ٔ( -حػػديث رقػػـ (ٖٗٔ) ػػف تػػفياف و مػػرو بػػف دينػػار ،والنتػػائي نتػػانت
الطيارم  ،بانت االلت ؼ في نيفية التيمـ ٔ )ٖٔ٘( ٔٙٚ/مف طريؽ مالؾ  ،وابف ماطة -التنف -نتػان الطيػارم  ،بػان
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند العازمي
مػا طػػا ،فػي التػػبن ( )٘٘ٙمػػف طريػؽ مػػرو بػف دينػػار ص ث ثػػتيـ (ابػف يينػػة  ،و مػرو بػػف دينػػار  ،ومالػؾ) الزىػػري ،ػػف
بيد ار بف بد ار بف تبة ،ف بيو ،ف مار بف ياتر ص

( )ٖٔٙلرطو بػو داود –التػنف -نتػان الطيػارم  ،بػان التػيمـ (ٕٖٓ)  ،والنتػائي-المطتبػص -نتػان الطيػارم  ،بػان االلػت ؼ فػي
نيفيػة التػػيمـ (ٖٗٔ)  ،و حمػػد – المتػػند -متػند المنيػػيف ،حػػديث مػػار (ٕٕٖ )ٔٛطمػػيعيـ ػف الػػالح ،ػػف ابػػف شػػيان،
حدثني بيد ار بف بد ار ،ف ابف باس ،ف مار بف ياتر ص

و لرطو بو داود ( )ٖٕٚمف طريؽ قتادم ،ف زرم ،ف تعيد بف بد الرحمف بف بزت ،ف بيو ،ف مار بف ياتر ص

( )ٖٔٚقاؿ الذىبي في التير (ٗ )ٗٚ٘/روايتو ف مار مرتلة ص
( )ٖٔٛاالتتذنار ،البف بد البر (ٖ)ٔٙ٘/ص

( )ٖٜٔلرطو البلاري -نتان الطػ ؽ -بػان مػف طػاز طػ ؽ الػث ث ( )ٕٗ/ٚحػديث رقػـ (ٓ)ٕ٘ٙص ومتػلـ -نتػان الحػج -بػان ال
تحؿ المطلقة ث ثا لمطلقيا حتص تننح زوطا غيره ،ويطأىا ،ثـ يفارقيا وتنقاي دتيا (ٕ )ٔٓ٘ٙ/حديث رقـ (ٖٖٗٔ)ص

(ٓٗٔ) الشػافعي بػػو بػػد ار محمػد بػػف ثدريػػس بػف العبػػاس بػػف ثمػػاف بػف شػػافع بػػف بػد المطلػػن بػػف بػد منػػاؼ المطلبػػي القرشػػي
المني ،الرتالة ،تحقيؽت حمد شانر ،منتبو الحلبي ،مالر( ،طٔ)ٖٔ٘ٛ ،ىػٜٔٗٓ/ـص (ٔ)ٔ٘ٛ/ص

(ٔٗٔ) لي الشربطي وآلرافص الفقو المنيطي لص مذىن ااماـ الشافعي )ٔٔ/ٗ( ،ص
(ٕٗٔ) الشافعي ،الرتالة)ٖٔٚ/ٔ( ،ص

(ٖٗٔ) اليروي ،شرح نلبة الفنرص (ٔ )ٙٚ٘/ص

(ٗٗٔ) محمد دنوري ،القطعية مف ايدلة ايربعةص (ٔ )ٖٔٛ/ص
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